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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ
ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ...
ﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ
ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭ ﹴ
ﻭﺁﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﻭﻟﻔﻬﻡ ﻜﻼﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ؛ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺒﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺫﻑ ﺸﻲ ﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻴﺩلﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ،ﻟﻴﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ،ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ.

ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻓﻴﺤﺫﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺼﺩﺍ

ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ،ﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡﹴ ﺒﻪ ،ﺃﻱ :ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﺩﻟﻴلٍ.

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ

ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ(().(١

ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺴﻭﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﻟﻨﺩﺭﺱ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺫﻑ

ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ )ﻴﺱ( ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ )ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ
ﻴﺱ( ،ﻭﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ،ﻓﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ،ﻓﻬﻭ ﺤﺫﻑ ﺠﺯﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ( ،ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ،ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺜل
ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﺒﻴﺢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ،

) (١ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.٣٦٠ / ٢ :
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻓﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﺤﺫﻓﺕ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﻴﺸﻤل ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ،ﻭﻏﻴﺭﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺹ
ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﺤﺫﻑ ﻤﻘﻭل ﺍﻟﻘﻭل،

ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺜﻡ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺄﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻨﺴﺄﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ،

ﺁﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ.
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ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻐﺔﹰ :ﻤﺼﺩﺭ ﺠﺎﺭﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻔﻌل )ﺤﺫﹶﻑ( ،ﻭﻤﻀﺎﺭﻋﻪ ﺒﻜﺴﺭ

ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ )ﻀﺭﺏ ،ﻴﻀﺭﹺﺏ().(١

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ)) :ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻜﻠﻤﺔ ﻟﻺﺠﺯﺍﺀ

ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺃﻭ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ(().(٢

ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺃﻭ ﻜﻠﻪ ﺒﺩﻟﻴلٍ(().(٣
ﻑ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ
ﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻟﻁﻴ ﹸ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ)) :ﻫﻭ ﺒﺎﺏ ﺩﻗﻴ ﹸ

ﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ،ﻓﺈِﻨﱠﻙ ﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﺘﺭﻙ ﺍﻟ ﺫﻜﹾﺭ ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻋﺠﻴ 
ﻕ ،ﻭﺃﺘﻡ ﻤﺎ
ﻥ ﺇِﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻁ ﹾ
ﻕ ﻤﺎ ﺘﻜﻭ 
ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻹِﻓﺎﺩﺓ ﺃﺯﻴ ﺩ ﻟﻺِﻓﺎﺩﺓ ﻭﺘﺠﺩﻙ ﺃﻨﻁ ﹶ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﹸﺘﺒﹺﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔﹲ ﻗﺩ ﺘﻨﻜﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﹸﺨﺒﺭ ﻭﺘﺩ ﹶﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ
ﺘﻨﻅﹶﺭ(().(٤

ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻨﻭﻋﺎﻥ ،ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺸﻲﺀ ،ﺍﻜﺘﻔﺎ ﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺸﻲﺀ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻌﺩ:
))ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻴﻥ :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﻨﺔ،
ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺎﻡ ،ﻨﺤﻭ(' & %$ #" ! [ :
 Zﻓﺎﻁﺭ ،٤ :ﻓﻘﻭﻟﻪ Z$ # [ :ﻟﻴﺱ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻁ؛ ﻷﻥ ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻟﺭﺴل
ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ،ﺒل ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺃﻗﻴﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﺃﻱ:
ﻓﻼ ﺘﺤﺯﻥ ﻭﺍﺼﺒﺭ(().(٥

) (١ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ :ﻤﺎﺩﺓ )ﺤﺫﻑ(.١٣٤١ /٤ ،
) (٢ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.٧٦ :
) (٣ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١١٥ / ٣ :

) (٤ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،١٢١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.١٥٥ - ١٥٤ :
) (٥ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.٢٠٢ / ٣ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ )ﺕ٩١١ﻫـ( ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ،ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻨﻪ:
))ﻭﻓﻴﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ،ﺫﻜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ
ﻟﻅﻬﻭﺭﻩ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺫﻜﺭﻩ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻬﻡ ،ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ
ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZXW V [ :ﺍﻟﺸﻤﺱ ،١٣ :ﻓﻨﺎﻗﺔ
ﺍﷲ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ) :ﺫﺭﻭﺍ( ،ﻭ)ﺴﻘﻴﺎﻫﺎ( ،ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ) :ﺍﻟﺯﻤﻭﺍ( ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ
ﻭﺍﻹﻋﻅﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ،ﻗﺎل ﺤﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ) :ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ

ﺍﻟﺤﺫﻑ؛ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻌﺩﻴﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻁﻭل
ﻭﺴﺂﻤﺔ ،ﻓﻴﺤﺫﻑ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺠﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﻔﻲ
ﺒﺎﻟﺤﺎل ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ( ،ﻗﺎل :ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ® ¬[ :
¯ Z± °ﺍﻟﺯﻤﺭ ،٧٣ :ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﻤﺎ
ﻴﺠﺩﻭﻨﻪ ﻭﻴﻠﻘﻭﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻫﻰ ،ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ
ﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻪ ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺸﺎﺀﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﻨﻪ ﻤﺎ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ Zë ê é è ç æ[ :ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ،٢٧ :ﺃﻱ :ﻟﺭﺃﻴﺕ ﺃﻤﺭ ﺍ

ﻓﻅﻴﻌﺎ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ؛ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻨﺤﻭ¿ ¾[ :ﮊ ﻴﻭﺴﻑ ،٢٩ :ﻭﻨﻭﻥ [Z% $

ﺍﻷﻨﻔﺎل ،٥٣ :ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ [ Zp oﺍﻟﺤﺞ،٣٥ :
ﻭﻴﺎﺀ [ ) *  Z+ﺍﻟﻔﺠﺭ ،٤ :ﻭﺴﺄل ﺍﻟﻤﺅﺭﺝ ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻘﺎل :ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻨﻘﺼﺕ ﺤﺭﻭﻓﻪ،

ﻭﺍﻟﻠﻴل ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺤﺭﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:

[ ZK JI Hﻤﺭﻴﻡ ،٢٨ :ﺍﻷﺼل )ﺒﻐﻴﺔ( ،ﻓﻠﻤﺎ ﺤﻭل ﻋﻥ ﻓﺎﻋل ﻨﻘﺹ
ﻤﻨﻪ ﺤﺭﻑ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻟﻪ ﻨﺤﻭZ ÏÎ Í Ì [ :
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اﻷﻧﻌﺎم Z Ë Ê É[ ،٧٣ :ﻫﻭﺩ ،١٠٧ :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺭﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻜﺭﻩ
ﻭﻋﺩﻤﻪ ﺴﻭﺍﺀ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ) :ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ﺃﻨﻁﻕ
ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل() ، (١ﻭﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﻤﺯﺓ Z98 7 6 [ :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:
ﺸﻬﹺﺭ ﺒﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ:
١؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﹸ
ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﺸﺭﻴﻔﹰﺎ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰD C B A @ ? > = [ :
 ZEﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،٢٤ - ٢٣ :ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺤﺫﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ
ﻗﺒل ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺏ ،ﺃﻱ) :ﻫﻭ ﺭﺏ() ،ﺍﷲ ﺭﺒﻜﻡ() ،ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ(؛ ﻷﻥ ﻤﻭﺴﻰ
ﺍﺴﺘﻌﻅﻡ ﺤﺎل ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻭﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﺄﻀﻤﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻭﺘﻔﺨﻴﻤﺎ،
ﻭﻤﺜﱠﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zª © ¨ § [ :ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ:
 ،١٤٣ﺃﻱ :ﺫﺍﺘﻙ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﺭﺍ ﻟﻪ ،ﻨﺤﻭZ4 3[ :
ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،١٨ :ﺃﻱ :ﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻨﺤﻭ4[ :
 Z5ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ،٥ :ﺃﻱ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭﻨﺎ ﻜﻠﻬﺎÕ Ô Ó[ ،
 Z× Öﻴﻭﻨﺱ ،٢٥ :ﺃﻱ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ،ﻨﺤﻭH[ :
 ZL K J Iﺍﻟﻀﺤﻰ ،٣ :ﺃﻱ) :ﻭﻤﺎ ﻗﻼﻙ( ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩ
ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ،ﻨﺤﻭ Z EDC[ :ﺍﻟﻨﺤل ،٩ :ﺃﻱ :ﻭﻟﻭ
ﺸﺎﺀ ﻫﺩﺍﻴﺘﻜﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ )ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ( ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻡ ﺸﺎﺀ ﺍﻨﺒﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ

ﺃﺩﺍﺓ ﺸﺭﻁ؛ ﻷﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﺴﺘﺩﻻﻻ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻨﺤﻭ Z ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » [ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ:
 ،٢٥٥ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻏﺭﻴﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻅﻴﻤﺎ ،ﻨﺤﻭ Z¾ ½ ¼ » º [ :ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ،٢٨ :
) (١ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ.٢٠٥/٤ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

[ ZZYXWVﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،١٧ :ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻁﱠﺭﺩ ﺃﻭ ﻜﺜﺭ ﺤﺫﻑ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺀ ﻓﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ

ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﱢﺭﺍﺩ ﺤﺫﻑ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ،ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺯﻤﻠﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﺨﻲ ﻓﻲ

ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ،ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺩ )ﻟﻭ( ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ،
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ZS R Q P O [ :ﻓﺼﻠﺕ ،١٤ :ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺭﺒﻨﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴل ﻷﻨﺯل ﻤﻼﺌﻜﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻙ(().(١

ﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ)) :ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﻓﻲ:
ﻭﻗﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍ ﹴ

ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﻗﺴﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ،ﻨﺤﻭj[ :
kﮊ ﻴﻭﺴﻑ ،٨٢ :ﺃﻱ :ﺃﻫﻠﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺴﻡ ﻴﺼﺢ
ﺒﺩﻭﻨﻪ ،ﻟﻜﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻋﺎ ،ﻜﻘﻭﻟﻪLKJ IHG FE [ :
 ZPONMﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،١٨٤ :ﺃﻱ ﻓﺄﻓﻁﺭ ﻓﻌﺩﺓ ،ﻭﻗﺴﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺸﺭﻋﺎ
ﻨﺤﻭ Z : 98 7 6 5[ :ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،٦٣ :ﺃﻱ :ﻓﻀﺭﺒﻪ ،ﻭﻗﺴﻡ ﻴﺩل
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻭﻻ ﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ،ﻨﺤﻭ© ¨ § ¦ ¥[ :
 Zﻁﻪ ،٩٦ :ﺩل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺤﺎﻓﺭ ﻓﺭﺱ ﺍﻟﺭﺴﻭل،
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻤﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﺍﻷﻭل(().(٢

) (١ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١٥٥-١٥٣ / ٢ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١١٠ / ٢ :
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ﻭ))ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ

ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ ،ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(().(١

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ،

ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺩﻟﻴلٍ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ(().(٢

ﻭﺴﻤﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ

ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ،ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ).(٣

ل ﺘﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ)) :ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﻡﹴ ﺃﻭ ﻓﻌ ٍ
ﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﻻﱠ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺠ ﺩ
ﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻨﹾﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤ ﹶﺫ ﹶ
ﺜﻡ ﺃُﺼﻴﺏ ﺒﻪ ﻤﻭﻀﻌﻪ ،ﻭ 
ﺤﺫﻓﹶﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻭﺘﺭﻯ ﺇﻀﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻭﺁﻨﺱ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ(().(٤

ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ)) ،ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺎﻷﻭل ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰm[ :
 Zs rq p o nﺍﻟﻜﻬﻑ ،٧٩ :ﺃﻱ :ﻜل ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﺃﻭ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
[ ZÞ ÝÜÛÚﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ،٢٩ :ﺃﻱ :ﺃﻨﺎ(().(٥

) (١ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٦٢ :
) (٢ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.٣٦٠ / ٢ :

) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.٢٥٧ :
) (٤ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.١٢٧ – ١٢٦ :
) (٥ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٢١٩ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ
ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل
ﻀﺭﻭﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﻴﺩ ﱡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻐﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻭﺠﻪ ﻭﻻ ﺴﺒﺏﹴ(().(١

ل
ﻭﺍﻟﺫﱢﻜﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩ ﱡ

ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻐﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٢
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴ ٌ

ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ

ﺒﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻤﺭﺍﺩﻫﺎ ،ﻓﺤﺫﻓﻭﺍ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻗﻴل ﻟﻠﺭﻭﻤﻲ :ﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ؟ ،ﻗﺎل)) :ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺏ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ((

)(٣

.

ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﻋﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ))ﻓﻼ ﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ

ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻭﻻ ﺘﺤﺫﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﺒﻠ ﹸﻎ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁﹰﺎ

ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ،

ﻭﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺌﺕ ﻟﻬﺎ(().(٤

ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﺃﻭ

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

 
 

ﺃﻱ :ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺫﻑ ﺤﺭﻓﹰﺎ ،ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺕ٧٩٢ﻫـ( ،ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ:

) (١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٢٠ / ٢ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٢٧٩/٢ :
) (٣ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ.٩١ / ١ :
) (٤ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.١٨٨ :
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ﻭﻫﻭ ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ :ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎ ﺒﻤﺘﺎﻟﻊ ﻓﺄﺒﺎﻥ،

ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل(().(١

ﻭﺃﻨﻜﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﻓﻘﺎل:

))ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺸﻴﺌًﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻘﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ:
ﺸﺭﻑ
ﻅ ﺒﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﹶ
ﹶﻜ َﺄﻥ ﺇ ﺒﺭﹺﻴ ﹶﻘﻬﻡ ﹶ

ﻤﻔﹶــﺩ ﻡ ﺒﹺﺴــﺒﺎ ﺍ ﹾﻟﻜﺘﱠــﺎﻥﹺ ﻤ ﹾﻠﺜﹸــﻭ ﻡ

ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺒﺴﺒﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﺴﺒﺎﺌﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻵﺨﺭ:

ـﺎ
ـﺎ ﹸﺘ ـ ﹾﺫﻜﻲ ﺴ ـﻨﹶﺎﺒﹺ ﹸﻜﻬﺎ ﺍ ﹾﻟﺤﺒـ
ﹶﻓ ﹶﻜ َﺄﻨﱠﻤـ

ﺠﻨﹸﻭ ﹺﺒﻬـﺎ
ﻴ ﹾﺫﺭﹺﻴﻥ ﺠ ﹾﻨ ﺩ َل ﺤـﺎﺌِﺭﹴ ﻟِ 

ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺒﺢ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻪ(() .(٢ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل).(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ) :ﻤﻥ ﺍﷲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ :ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﻨﻭﻨﻬﺎ).(٤

ل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡﹴ
ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﺭ؛ ﻷﻥ ﻜل ﺤﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺩ ﱡ
ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺍﻟﻡ( ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﺃﻨﺎ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﻭﺃﺭﻯ،
ﻭ)ﺍﻟﻤﺹ( ﺃﻨﺎ ﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﻭﺃﻓﺼل ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ- [ :
.ﮊ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ،٦ :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺃﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻌﺽ ،ﺜﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﻘﻭﻟﻪ:
ﻗﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻔﻲ ﻟﻨﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﻗﺎﻑ ﺃﻱ :ﻭﻗﻔﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :ﻜﻔﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﺸﺎ،

ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩﺍ).(٥

) (١ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١١٧ / ٣ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ،٢٥٩ / ٢ :ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ٢١٣ :ﻫﺎﻤﺵ.٥ :
) (٣ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ،١١٧ / ٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١٦٢ / ٢ :

) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،٣ / ٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺯﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.٢٤ / ٤ :
) (٥ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١١٨ / ٣ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺤﺫﻑ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ،ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﺒﻲ،
ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩﻩ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻁﻥ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻗﺎل:

))ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺜﺭﺕ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩﻩ ﺘﻭﺴﻌﺔﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ،ﻭﻟﺴﺕ
ﺃﺭﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺤﻤل ﺤﺭﻭﻑ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ

ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ(().(١

ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ)) :ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ :ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻤﻭﺯ ﻜل ﺤﺭﻑ ﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻨﺤﻭ

) :ﺃﻟﻡ( ﺃﻨﺎ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ،ﻭ)ﺃﻟﻤﺭ( ﺃﻨﺎ ﺍﷲ ﺃﺭﻯ ،ﻭ)ﺃﻟﻤﺹ( ﺃﻨﺎ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﻭﺃﻓﺼل،
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﻴﻭﻫﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻀﺎﺒﻁ ﻟﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻤﺭﺓ
ﻑ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﻤﺭﺓ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﺤﺭﻑ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ
ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﺤﺭ 

ﺁﺨﺭﻫﺎ ،ﻭﻨﻅﺭﻭﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺘﺄﻟﻑ
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻨﻅﻤﺎ ﻭﻨﺜﺭﺍ(().(٢

ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﻡ) ،(٣ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﻀﻬﻡ) :ﻴﺎ ﻤﺎلِ( ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ

ﻴﻨﺘﻅﺭ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻑ ،ﻗﺎل :ﻤﺎ ﺃﺸﻐل ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﻡ،
ﻭﺃﺠﺎﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﺸﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ.

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÑÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ[ :
 ZÕ Ô Ó Òﻴﺱ ،٤٠ :ﻗﺭﺃ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ،
ﻭﻗﺭﺃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻨﺼﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻭﻴﻥ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ،ﺃﻱ :ﺤﺫﻑ

ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ؛ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ) ،ﻭﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻭﻻﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻏﻤﺔ ﻓﻲ

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ،٢١٠ / ١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ.٢٢٦ :
) (٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٢٠٩ / ١ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ،٤٩٦ / ٣ :ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ.٢٢٦ :
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ﺍﻟﻨﻭﻥ ،ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ( ،ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ

ﻤﻌﺭﻭﻑ) ،(١ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ )٤٥٦ﻫـ()) :ﻭﻗﺭﺃ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،

ﻭﻗﺭﺃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺒﻨﺼﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺫﻜﺭﻩ

ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻭﻱ ،ﻭﻗﺎل :ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﻔﹰﺎ(().(٢

ﻭﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﻘﻴل) :ﺴﺎﺒﻕ( ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻨﻭﻴﻥ )ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ(

ﺒﺎﻟﻨﺼﺏ ،ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ :ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻴﻘﺭﺃ ،ﻓﻘﻠﺕ :ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ؟ ﻗﺎل :ﺃﺭﺩﺕ )ﺴﺎﺒﻕﹲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ(

ﻑ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ؛ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ(().(٣
ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ،ﻓﺤﺫﻓﺕ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺨ ﱡ

ﻭﻭﺭﺩ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¬ « ª[ :
® ¯  Zº ¹ ¸¶µ ´ ³ ² ± °ﻴﺱ،٢٣ :
ﻓـ )ﺇﻥ( ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺠﺎﺯﻤﺔ ،ﻭ) ﻴﺭﹺ ﺩﻥﹺ( ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺠﺯﻭﻡ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺠﺯﻤﻪ ﺴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺩﺍل ،ﻭﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ )ﻋﻴﻥ( ﺍﻟﻔﻌل؛ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ،ﺃﻱ :ﺍﻟﺩﺍل
ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﺼﺎﺭﺕ ) ﻴﺭﹺ ﺩ( ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻭﺍﺘﺼل

ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ )ﺍﻟﻴﺎﺀ( ،ﻭﺠﺌﻨﺎ ﺒﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻷﺠل ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ؛ ﺇﺫ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ

ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ،ﺜﻡ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺘﺨﻔﻴﻔﹰﺎ ،ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺩﺍﻟﺔﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(٤ﻭﺍﷲ

ﺃﻋﻠﻡ.

) (١ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،٤٥٤/٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ:
.٣٣/١٥

) (٢ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.٤٥٤/٤ :
) (٣ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،٢٣ / ٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ.٥٣٩ / ٢ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺭﺘل.٤٤٤ / ٩ :

12

٢٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/1

?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻓﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ؛ ﻷﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ
ل
ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﺭﺤﻤﻨﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﻡ ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﺩ ﱡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ.

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ،ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

ﻋﻁﻴﺔ)) :ﻭﻗﺭﺃ ﻁﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ )ﺇﻥ ﻴﺭﺩﻨﻲ (ﺒﻴﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،

ﻭﺭﻭﻴﺕ ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ ﻭﻋﺎﺼﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ(().(١

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ )ﺕ٨٨٥ﻫـ( ،ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ) :ﻴﺭﹺ ﺩﻥﹺ(؛

ل ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ،
ﻟﻴﺩ ﱠ
ﻓﻔﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،Z° ¯[)) :ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ،ﺃﻭ
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺩلﱠ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺨﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺇﺴﻜﺎﻨﻬﺎ(().(٢

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪZº ¹[ :؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺼل )ﻭﻻ
ﻴﻨﻘﺫﻭﻨﻲ( ،ﻟﻜﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺫﻑ.
ﻓﺎﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ [ Zº ¹ﺤﺭﻑ ﻋﻁﻑ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻤﻥ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﻭ)ﻻ( ﺤﺭﻑ ﻨﻔﻲ ﻤﻬﻤل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ،ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻤﻥ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﻭ)ﻴﻨﻘﺫﻭﻥ( ﻓﻌل ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﺠﺯﻭﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ )ﺘﻐﻥ( ﻭﻫﻭ
ﻤﺠﺯﻭﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺯﻭﻡ ﻤﺠﺯﻭﻡ ﻤﺜﻠﻪ ،ﻭﻋﻼﻤﺔ
ﺠﺯﻤﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻨﻭﻥ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻤﻥ

ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﺘﺼل ﻤﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏﹴ ﻤﻔﻌﻭل

) (١ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ.٤٥١ / ٤ :
) (٢ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ.٢٥٣ / ٦ :
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ﺒﻪ ،ﻭﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺨﻁﺎ ،ﻭﻟﻔﻅﹰﺎ ،ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﺘﺼل

ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊﹴ ﻓﺎﻋل ﻟـ )ﻴﻨﻘﺫ().(١

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ )ﻴﻨﻘﺫﻭﻥ( ﻫﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ

ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻀﻌﻴﻑ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺘﺩ ﱡ
ﻓﻠﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺩلﱠ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻀﻌﻴﻑ؛ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺫﻑ
ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ،Z° ¯[ :ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،Zº ¹[)) :ﺃﻱ :ﻤﻥ ﻤﺼﻴﺒﺘﻪ ﺇﻥ ﺩﻋﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻗﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺩﻩ ،ﺇﻨﻘﺎﺫﹰﺍ ﻀﻌﻴﻔﹰﺎ  -ﺒﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺸﺩﻴﺩﺍ  -ﺒﻤﺎ ﺩلﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺨﻔﻴﺎ(().(٢

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z ? > = < [ :ﻴﺱ ،٢ – ١ :ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺃﻥ )ﻴﺱ( ﻫﻨﺎ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﻥ )ﺍﻟﻴﺎﺀ( ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ،
ﻭ)ﺍﻟﺴﻴﻥ( ،ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻥ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ

ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ :ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻴﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻁﻴﺊ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺼﺤﺘﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺼﺢ
ﻓﻭﺠﻬﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ :ﻴﺎ ﺃﻨﻴﺴﻴﻥ ،ﻓﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ

ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺭﻩ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ :ﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﷲ(().(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ)) :ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻓﺭﻗﺔ) :ﻴﺎ( ﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻥ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﻡ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻨﺘﺯﻉ ﻤﻨﻪ ﺤﺭﻑ ،ﻓﺄﻗﻴﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ(().(٤

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺇﻥ )ﺍﻟﺴﻴﻥ( ﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺃُﻨﻴﺴﻴﻥ ﻤﺼﻐﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥ:
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺭﺘل.٤٤٤ / ٩ :
) (٢ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ.٢٥٤ / ٦ :

) (٣ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،٣ / ٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺯﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.٢٤ / ٤ :
) (٤ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.٤٤٥ / ٤ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ،ﻭﺍﻷﺼل ﻤﺅﻴﻤﻥ ،ﻓﺄُﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻫﺎﺀ؛ ﺇﺫ ﻗﻴل
ﻟﻪ :ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﻓﻠﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ.

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ

ﺇﻁﻼﻗﻪ ،ﻓﻘﺩ ﻨﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﻥ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻁﺎﺀ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ

ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻭﺍﺏ،
ﻭﺤﻜﻤﺔ).(١

ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ()) :ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺘﺼﻐﻴﺭ )ﻤﺅﻤﻥ( ،ﻭﺃﺒﺩﻟﺕ ﻫﻤﺯﺘﻪ ﻫﺎﺀ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ

ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﹸﺘﺼﻐﱠﺭ(() ،(٢ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﺼﻐﱠﺭ.
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻤﺼﺤﺤﺎ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ

ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ)) :ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺇﻨﻤﺎ
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻨﺎ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ،ﻭﻴﺤﻤل ﺤﻴﻨﺌ ﺫ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﻜﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺏ ،ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ:

ﺒل ﻴﻌﺫﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺼﻐﻴﺭ(().(٣

ﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﺭ

 




) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ،٢٤٥ / ٩ :ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺯﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.٢٤ / ٤ :
) (٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ.٤٩٨ / ٣ :
) (٣ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٤ / ٨ :
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ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)) :ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﹰﻰ ﻤﻔﺭﺩ

ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ،ﻭﻫﻲ ﺠﻨﺱ ﺘﺤﺘﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ :ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ(().(١

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺤﻥ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﺃﻱ :ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﺃﻭ
ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﺒﺨﻼﻑ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ.
ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ

ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÂÁ À ¿ ¾ [ :
ﻴﻭﺴﻑ ،٢٩ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ZÄÃ Â Á À[ :ﺴﺒﺄ ،١٣ :ﺇﻻ ﻤﻊ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
)ﺍﷲ( ،ﻭﻤﻊ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻨﻜﺭﺓﹰ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓﹰ ،ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ،ﻭﺍﺴﻡ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺎﺩﻴﺕ )ﺍﷲ( ﻗﻠﺕ :ﻴﺎ ﺍﷲ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،ﻨﺤﻭ:

ل(،
)ﻴﺎ ﺭﺠل( ،ﻭ)ﻴﺎ ﻫﺫﺍ( ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺸﺫﱠ )ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻴ ُ
ﻕ( ،ﺃﻱ :ﻴﺎ ﻤﺨﻨﻭﻕ ،ﻭ)ﺃﻁﺭﻕ ﻜﺭﺍ( ،ﺃﻱ :ﻴﺎ ﻜﺭﺍ،
ﺃﻱ :ﻴﺎ ﻟﻴل ،ﻭ)ﺍﻓﺘﺩ ﻤﺨﻨﻭ ﹸ

ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﺩﺒﺔ ،ﻨﺤﻭ :ﻴﺎ ﻟﺨﺎﻟﺩ ،ﻭﻴﺎ

ﻟﻠﻬﻭل ،ﻭﻭﺍﻤﺤﻤﺩﺍﻩ).(٢

ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ)) :ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭ [  Zq pﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ:
 Z4 3 2 1 0 /[ ،Z¿ ¾[ ،١١٩ﻤﺭﻴﻡ» [ ،٤ :
¼½  Zﻴﻭﺴﻑ ،١٠١ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺏ ﻟﻠﻜﺭﻤﺎﻨﻲ ﻜﺜﺭ :ﺤﺫﻑ )ﻴﺎ( ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﺘﻨﺯﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ(().(٣
) (١ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.٢٣ / ١ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.٢٧٦ / ٤ :
) (٣ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١٧٠ / ٢ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻏﺭﺍﺽ ،ﻤﻨﻬﺎ):(١
.١

ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ،

ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ :ﺨﺎﻟﺩ ﺍﺤﺫﺭ ،ﻭﻜﻘﻭﻟﻙ :ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻨﺘﺒﻪ.
.٢

ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ ،ﻭﺫﻟﻙ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻡ

ﺇﻴﺠﺎﺯﹴ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭﹴ ﻻ ﻤﻘﺎﻡ ﺘﺒﺴﻁ ﻭﺇﻁﺎﻟﺔ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ> = < ; :[ :
? @  ZAﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،١٥٠ :ﻓﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ )ﻴﺎ( ،ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ )ﺍﺒﻥ ﺃﻡ( ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪj i h g f e[ :
 Zlkﻁﻪ ،٩٤ :ﺒﺫﻜﺭ )ﻴﺎ( ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻴﺠﺎﺯﹴ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭﹴ ،ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ).(٢
.٣

ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ،ﺴﻭﺍﺀ

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ،ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ،ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻟﻘﺭﺒﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻟﻨﺩﺍﺌﻪ ،ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ ،ﻜﺄﻥ ﺘﻘﻭل ﻟﻤﻥ ﺘﻨﺎﺩﻴﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻙ :ﺨﺎﻟﺩ
ﺃﺘﺩﺭﻱ ﻤﺎﺫﺍ ﺤلﱠ ﺒﻔﻼﻥﹴ؟ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ[ Z Y X W[ :
\ ] ^ _ ` Zﺍﻷﺤﺯﺍﺏ٣٣ :؛ ﻟﻘﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺫﻜﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ؛ ﻟﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ) ،(٣ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¿ ¾[ :
 ZÂÁ Àﻴﻭﺴﻑ Z¾[)) :٢٩ :ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻪ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺎﺩ ﻯ
ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻔﺎﻁﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻟﻪ ﻭﺘﻠﻁﻴﻑ ﻟﻤﺤﻠﻪ(().(٤

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.٢٧٨ – ٢٧٦ / ٤ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٢٧٧ – ٢٧٦ / ٤ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٢٧٩ – ٢٧٨ / ٤ :
) (٤ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٤٣٥ / ٢ :
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–
ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZA@ ? >[ :ﻴﺱ ،٥٩ :ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ،ﻭﺤﺫﻓﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺒﺴﺭﻋﺔ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻴﻁﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻬﻡ ،ﻓﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏﹴ ﺒﻬﻡ ،ﻓﻜﻴﻑ
ﻴﻁﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ؟ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ

ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻓﺎﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻬﻡ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺒﻬﻡ ،ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻭﺃﺒﺩﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻁﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﻴﺤﺏ ،ﻭﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻘﺭﺒﻪ ،ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺒﻪ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﺃُﻁﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻪ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ،ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ،
ﻓﺄﻁﺎل ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺴﻪ ﺒﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ[ :
W V U T S RQ PO N M L K J I
 Z [ Z Y Xﻁﻪ ،١٨ – ١٧ :ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ ﺴﻴﺩﻨﺎ
ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ)) :ﺃﻤﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
ﺨﻔﹶﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﺍﻹﻴﻨﺎﺱ؛ ﻷﻥ
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺄل ،ﻭﻻ ﻴ ﹾ
ﻥ ﻴﻁﻤﺌﻨﹶﻪ ﻭﻴﺅ ﻨﺴﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻨﺎﺱ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺭﺒﻪ ﺃ 

ﺠلﱠ،
ﻋﺯ ﻭ 
ﻥ ﻴﺴﺘﻐلﱠ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻁﻴل ﺃﻤﺩ ﺍﻻﺌﺘﻨﺎﺱ ﺒﺎﷲ 
ﺍﷲ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺃ 
ﻭﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ:

[.(١)((ZR QPON
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ
ﻗﺭﺒﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل؛ ﻷﻨﻪ
ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻭﻙ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﻙ ﻗﺭﺒﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ،
ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻭ ﺁﺨﺫﻫﻡ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ
) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ.٩٢٤٨ / ١٥ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺎﺌل ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ
ﻋﺎﺌﻕ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﺤﺫﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻻ ﻟﻘﺭﺏ

ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ،ﺒل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﻡ ﻟﻜل
ﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻨﻬﻡ(().(١
ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ
ﻟﻤﺎ ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﺒﻥ
ﻋﺼﻔﻭﺭ )ﺕ٦٦٦ﻫـ(؛ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل)) :ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﻤﺎﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﻔﺽ ،ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ
ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ.(٢)((

ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻴﺭﻯ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ،ﻭﻴﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻁﻠﺒﺎ

ﻟﻠﺨﻔﺔ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﻓﻘﺎل)) :ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﹰﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺎ ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺘﺠﺭﻱ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ

ﺒﻪ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺩﺓﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﻴﻪ(().(٣

ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﻴﻥ :ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ،

ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﻴﻥ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﻤﺎ ﻴﺤﺫﻑ ﺜﻡ ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺴﻡ ،ﻓﻴﻨﺼﺒﻪ ﻜﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ :ﻗﻤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻭﻨﺤﻭ:

ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺯﻴﺩﺍ ،ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭﺕ ﺍﷲ ﺫﻨﺒﻲ ،ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻩ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎ ﻴﺤﺫﻑ ﻭﻻ
ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻔﻌل ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻜﺎﻟﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻓﻴﺠﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﻡ،
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺜﺒﺕ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻨﻅﻴﺭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ،ﻭﺘﺒﻘﻴﺔ
ل ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺘﻤﺭﺓ ،ﻭﻻ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺸﺤﻤﺔ ،ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ:
ﻋﻤﻠﻪ ،ﻨﺤﻭ :ﻤﺎ ﻜ ﱡ
) (١ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ.١٥٠ / ١٦ :
) (٢ﺍﻟﻤﻘﺭﺏ ،٢١٦ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻠل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.١٩٢ :
) (٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻻﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ.٥٢ / ٨ :
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ﺃﻜلﱠ ﺍﻤـﺭﺉٍ ﺘﺤﺴـﺒﻴﻥ ﺍﻤـﺭﺀﺍ

ﻭﻨــﺎ ﹴﺭ ﺘ ﻭﻗﱠــﺩ ﺒﺎﻟﻠﻴــل ﻨــﺎﺭﺍ

ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ )ﻜلﱟ( (().(١
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ،
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¡  ~ } |[ :
 Z¥ ¤ £ ¢ﻴﺱ ،٦٦ :ﺃﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ )ﺇﻟﻰ( ،ﺃﻱ :ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ

ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌل ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ،ﻓﻀﻤﻥ )ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ( ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﺍ ،ﻗﺎل:
))[ Z£ ¢ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﻭﺇﻴﺼﺎل
ﺍﻟﻔﻌل ،ﻭﺍﻷﺼل :ﻓﺎﺴﺘﺒﻘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ،ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﺍ(().(٢

ﻭﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ

ﻤﻨﺼﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ؛ ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻨﻘل ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻤﺴﻠﱢﻤﺎ ﺒﻪ).(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z£ ¢[ :ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ
)ﻟﻁﻤﺴﻨﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﺃﻱ :ﻓﺄﺭﺍﺩﻭﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻟﻬﻡ(().(٤

ﻭﻋﻠل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ﻨﺼﺏ )ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ( ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﻨﺼﺏ

ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ )ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ( ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺎﻥ
ﻤﺨﺘﺹ ،ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺠﻭﺯ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻪ ﻟﺘﻀﻤﻴﻥ
) (١ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻻﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ،٥٢ / ٨ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻠل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ:
.١٩٢

) (٢ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٢٧ / ٤ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٩٠ / ٢٦ :
) (٤ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٤٤ /٢٣ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

)ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ( ﻤﻌﻨﻰ )ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﺍ( ،ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ) :ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ( ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﻩ(().(١

ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )ﺍﺴﺘﺒﻕ( ﻤﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺒﺘﺩﺭ؛ ﻟﻘﺼﺩ

ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻕ،
ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﻌل )ﺍﺴﺘﺒﻕ(؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻻﺯﻡ؛ ﺇﺫ ﻫﻭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ )ﻓﺎﻋل( ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭلٍ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺠﺎﺀ ﻓﻲ
ﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻷﺩﺍﻨﻲ)) :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ،ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ )ﺘﻔﺎﻋل( ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ )ﻓﺎﻋل(
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭلٍ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﺘﻔﺎﻋل(
ﻤﺄﺨﻭﺫﹰﺍ ﻤﻥ )ﻓﺎﻋل( ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺩ؛ ﻷﻥ )ﺘﻔﺎﻋل( ﺩﻭﻥ

ﻤﺭﺘﺒﺔ )ﻓﺎﻋل( ﺒﻤﺭﺘﺒﺔ.(٢)((

ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،Z¢[)) :ﺃﻱ :ﻜﻠﱠﻔﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺃﻭﺠﺩﻭﻩ ،ﻭﻟﻤﺎ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﺴﺭﺍﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﺏ ،ﻋﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻀﻤﻨﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ
)ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﺍ( ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ZA@?[ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،١٤٨ :ﻓﻘﺎل) :ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ(،
ﺃﻱ :ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔﻭﻩ ﻭﺍﻋﺘﺎﺩﻭﻩ ،ﻭﻟﻬﻡ ﺒﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ(().(٣

ﻓﻜﻭﻥ )ﺍﺴﺘﺒﻕ( ﻴﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻌﻨﻰ )ﺍﺒﺘﺩﺭ(
ﺴﺒﺒﻪ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ؛ ﺇﺫ ﻟﻭ ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل،

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﱠﺩﻩ

ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ).(٤

ﻭﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل )ﺍﺴﺘﺒﻕ( ﻤﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﺭ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ
) (١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٤٥ /٢٣ :

) (٢ﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻷﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺯﻨﺠﺎﻨﻲ.٢٨ :
) (٣ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ.٢٧٦ / ٦ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ.٢٣٠ – ٢٢٩ / ٢ :
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺘﺩﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺭﻋﻴﻥ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ)) :ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ
ﻜﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺼﺎ ،ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻻ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻩ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻓﻨﺼﺒﻪ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ؛ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺒﺘﺩﺭﻭﺍ،
ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻫﻡ ،ﻭﻨﹸﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﺃﻭ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ
ﻴﺠﻲﺀ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﺒﻘﻭﺍ ،ﻓﺠﻌل ﻤﺴﺒﻭﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﻭﺯﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻌﺭﻓﻪ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻜﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﺓ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ

ﻤﺨﺘﺹ ،ﻭﺇﻥ ﺼﺭﺡ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺒﺨﻼﻓﻪ(().(١

ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ)) :ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﻭﺯ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﻭﺯﻩ

ﻤﺠﺎﺯﺍ؛ ﻷﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺠﺎﻭﺯﺘﻪ(().(٢

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1[ :
< = > ? @ Zﻴﺱ ،٤٤ - ٤٣ :ﺠﻭﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ )ﺭﺤﻤﺔ( ﻤﻨﺼﻭﺒﺎ
ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﺃﻱ :ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻓﺎﻨﺘﺼﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﺒﺭﺤﻤﺔ ،ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻭﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺒﺎﺀ ،ﺃﻱ :ﺇﻻ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ )ﻴﻨﻘﺫﻭﻥ( ،ﻭﻟﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺍﻨﺘﺼﺏ
ﻤﺠﺭﻭﺭﻩ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ،ﻭﻗﻴل :ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻟﻔﻌل ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺃﻱ :ﺇﻻ

ﺃﻥ ﻨﺭﺤﻤﻬﻡ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﻨﻤﺘﻌﻬﻡ ﺘﻤﺘﻴﻌﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺤﺎﻟﻪ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺎل ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ(().(٣

ﻭﻜﻭﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻀﻌﻴﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻼﻡ

ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،ﻭﺴﺒﺏ ﻀﻌﻔﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﹰﺎ ﻻ

ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻨﻪ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻻ
) (١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٣٨ / ٨ :

) (٢ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،٣٨ / ٨ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺯﻫﺭﻱ ،٣١٨ / ٨ :ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ:
.١٥٢ / ١٠
) (٣ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،٢٨ / ٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٢٨ / ٨ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻙ :ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺯﻴﺩﺍ ،ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺒﻌﻴﻀﺎ ،ﻓﻠﻬﺫﺍ
ﺠﺎﺯ ﺤﺫﻑ )ﻤﻥ( ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل)) :ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻘﺎﺱ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻤﻊ

ﻥ( ،ﺒل ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ،ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﻏﻴﺭ )ﺃﻥ ﻭﺃ 

ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ،ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻨﺤﻭ :ﺒﺭﻴﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ ،ﻓﻴﺠﻭﺯ
ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ،ﻓﺘﻘﻭل :ﺒﺭﻴﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ

ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻨﺤﻭ :ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺫﻑ )ﻓﻲ(؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﺭﻯ ﺤﻴﻨﺌﺫ ،ﻫل
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻏﺒﺕ ﻋﻥ ﺯﻴﺩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻴﺩ؟ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻡ
ﻴﺠﺯ ،ﻨﺤﻭ :ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻼ ﺘﻘﻭل :ﺍﺨﺘﺭﺕ
ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺩﺭﻯ ،ﻫل ﺍﻷﺼل ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ ،ﺃﻭ

ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ؟(().(١

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺤﺫﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ،ﻭﺤﺫﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ
ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZV U T S R Q PO N M[ :
ﻴﺱ ،٧٦ :ﺍﻓﺘﺭﻀﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻗﺭﺃ ﻗﺎﺭﺉ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻤﻥ )ﺇﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ( ،ﻓﻘﺭﺍﺀﺘﻪ

ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ،ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ

ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻪ) ،(٢ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ :ﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻘﻭل :ﺇﻥ ﻗﺭﺃ ﻗﺎﺭﺉ )ﺃﻨﺎ

ﻨﻌﻠﻡ( ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻨﺘﻘﻀﺕ ﺼﻼﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻔﺭ ؟ ،ﻗﻠﺕ :ﻓﻴﻪ
ﻭﺠﻬﺎﻥ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ،ﻭﻫﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻓﻲ

) (١ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ،٤٠٧ / ١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ
ﻋﻘﻴل.٤٠٧ / ١ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٤٤ / ٨ :
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–

ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻓﻲ ﻜلِ ﻜﻼﻡ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﻁﺭﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ

ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ .(١)((

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺯﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﻭﻟﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩ ﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ،
ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻘﻴﺩ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ،ﺃﻤﺎ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ

)ﺇﻥ (ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﻭل ﺒﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜلﱢ ﺸﻲﺀ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﺕ٦٩١ﻫـ( ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻗﺭﺃ ﻗﺎﺭﺉ ﺒﻔﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ Z V U T S R Q PO N M [ :ﻴﺱ ،٧٦ :ﻟﺠﺎﺯ،
ﻭﺠﻭﺍﺯ ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ،ﻓﻘﺎلS R Q [)) :
 ZV U Tﻓﻨﺠﺎﺯﻴﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻜﻔﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻠﻰ ﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻠﻨﻬﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﻗﺭﺉ) :ﺇﻨﺎ( ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺠﺎﺯ(().(٢
ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ)) :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰT S R Q PO N M[ :
ﺢ ﻟﻠﻨﱠﻬﻲ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ
 ZV Uﻴﺱ ،٧٦ :ﺘﻌﻠﻴلٌ ﺼﺭﻴ 
ﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯ ﻡ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﻗﻁﻌﺎ ،ﺃﻱ :ﺇﻨﱠﺎ ﻨﺠﺎﺯﻴﻬﻡ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭﹺ ،ﻓﺈ 

ﺒﺠﻤﻴﻊﹺ ﺠﻨﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻓﻴﺔ(().(٣

ﻭﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰML K J I H G F E D [ :
 Z X W V UT S R Q P O Nﻴﺱ ،٦١ – ٦٠ :ﺃﻥ
)ﺃﻥ( ))ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻭﻓﻪ ،ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ

) (١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٣١ / ٤ :
) (٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.٤٣ / ٨ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ )ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ(.١٧٩ / ٧ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﺤﺫﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﺃﻱ :ﺃﻟﻡ ﺃﻋﻬﺩ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ

ﻋﺒﺎﺩﺘﻲ(().(١

ﺕ
ﻥ ﹶﺘ ﹾﻔﺴﻴﺭﹺﻴﺔﹲ ،ﹶﻓﺴﺭ ﹾ
ﻭﻗﻁﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺒﺄﻥ )ﺃﻥ( ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ،ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭَﺃ 

ﻥ( ﺍ ﹾﻟﻭﺍﻗﻌ ﹸﺔ ﺒ ﻌﺩ ﻩ
ﻥ ﺍ ﹾﻟﻌ ﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﻤ ﻌﻨﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ﻭلِ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻭﻓ ﻪ ﹶﻓـ )َﺃ 
ل ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﻬﺩ؛ ﻟَِﺄ 
ﺠﻤﺎ َ
ﺇِ 

ﹶﺘ ﹾﻔﺴﻴﺭﹺ ﻴﺔﹲ(().(٢

ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﻴﻥ):(٣
.١

ﺃﻥ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻔﻅﹰﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺍﺩ ﻤﻌﻨﹰﻰ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ،ﻭﻫﻭ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ )ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ( ،ﻭﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﺇﻻ ﻟﺩﻟﻴلٍ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZÇ Æ Å Ä[ :ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ ،١١ :ﺃﻱ :ﻤﻥ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﻭﺤﻴﺩﺍ؛ ﻷﻥ
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﻻ ﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ@ [ :
 ZFED CBAﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،٤٠ :ﺃﻱ :ﺃﻨﻌﻤﺘﻬﺎ.
.٢

ﺃﻥ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻴﻪ

ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ )ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ(.
ﻭﻋﻠﱠﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ:

))ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﺒل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ،
ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩ ﺓ ﻟﻠﻤﻔﻌﻭل ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻻ ﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰV[ :
 ZX Wﺍﻟﻜﻭﺜﺭ ،١ :ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ Z V U T S [ :ﺍﻟﻜﻬﻑ:
 ،٦٥ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ) :ﻫﻭ ﻴﻜﺭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ،ﻭﻴﻁﻌﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺕ ،ﻭﻴﻤﻨﺢ
) (١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،٤٠ / ٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.٢٥١ / ١٦ :
) (٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٤٧ / ٢٣ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.٨٢ – ٨١ / ٢ :
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ﺕ ﺍﻹﻜﺭﺍﻡ ،ﻭﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ،ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻰ
ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ( ،ﻓﻘﻴﺩ ﹶ
ﻟﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﻔﻌﻭلٍ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰT[ :
 Z W V Uﺍﻟﻀﺤﻰ ،٥ :ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻤﻔﻌﻭﻻ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺫﻜﺭﻩ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺴﻴﻌﻁﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻏﺭﺽ ﺒﺫﻜﺭﻩ(().(١
ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ)) :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ،
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ :ﺠﺭﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ ،ﻭﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﺩﻟﻴل ،ﻭﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻐﻴﺭ ﺩﻟﻴل ،ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻪ ﺒﻨﺤﻭ Z a `[ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،٦٠ :ﺃﻱ :ﺃﻭﻗﻌﻭﺍ
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل :ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :ﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻗﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﺠﺎﺀ ﺒﻤﺼﺩﺭﻩ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﻜﻭﻥ ﻋﺎﻡ ،ﻓﻴﻘﺎل ﺤﺼل ﺤﺭﻴﻕ ،ﺃﻭ ﻨﻬﺏ،
ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻓﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ

ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻻ ﻴﻨﻭﻯ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﻜﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺤﺫﻭﻓﹰﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻨﺯل
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻤﻔﻌﻭل ﻟﻪ ،ﻭﻤﻨﻪ ZO N M L [ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ:
 Z ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä[ ،٢٥٨ﺍﻟﺯﻤﺭ ،٩ :ﻭ [ ) * +
 Z -,ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ Z¹ ¸ ¶ [ ،٣١ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٢٠ :؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻔﻌل ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﻤﺎﺘﺔ ،ﻭﻫل ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ،
ﻭﺃﻭﻗﻌﻭﺍ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ،ﻭﺫﺭﻭﺍ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻨﻙ ﺭﺅﻴﺔ(().(٢

ﻭﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ

ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﺃﻤﻭﺭ:

) (١ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.٨٢ / ٢ :
) (٢ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١٥٦ - ١٥٥/ ٢ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻤﻨﻬﺎ :ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺇﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z«ª © ¨ § [ :ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ١٤٣ :؛ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺭﻨﻲ
ﺫﺍﺘﻙ ،ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﺒﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻭﻕ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﺃﺨﺭ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺭﺡ؛ ﻟﺌﻼ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺇﺠﻼﻻ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z± ° ¯ [ :ﺍﻟﻘﺼﺹ ،٢٧ :ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻌﺩ

ﺤﺫﻑ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ،ﺃﻱ :ﺘﺄﺠﺭﻨﻲ ﻨﻔﺴﻙ ،ﻭﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-[ :
= <;:98 76 5 43 2 10/.
> ?@  ZGF E D C B Aﺍﻟﻘﺼﺹ ،٢٣ :ﻓﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺩﺍل
ﻤﻥ )ﻴﺼﺩﺭ( ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ ،ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، ...ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ:
ﻜﻘﻭﻟﻪ Zêé è çæ å[ :ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ،٢١ :ﺃﻱ :ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰb a ` _ [ :
 Zf e d cﻴﻭﻨﺱ ،١٠١ :ﻭﻜﺫﺍ [  Z¤ £ ¢ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ،٧٢ :
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ﻨﺤﻭZr q p o[ :
ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،١٠٢ :ﻭ [ Z3 2ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ.(١)((٥٨ :
ﻭﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ )ﺕ٤٧١ﻫـ()) :ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞﹺ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ
ﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻁﺭﻴﻕﹲ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺏﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ
ﺃﻋﻨﻲ ﺤﺫ ﹶ

ﻑ ﻻ ﺘﹸﺤﺼﻰ(().(٢
ﻟﻁﺎﺌ ﹶ

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻓﻤﺎ ﺃﻏﺭﺒﻪ ﻭﺃﻋﺫﺒﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z<; :98 7 [ :ﺍﻟﻘﺼﺹ:

) (١ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.١٦٣ / ٣ :
) (٢ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.١٣٢ :
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 ،٢٣ﺘﺫﻭﺩﺍﻥ ﺇﺒﻠﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻭ ﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺫﻭﺒﺔ ﺤﺫﻓﻪ ،ﻭﻻ ﻓﻲ

ﻋﻠﻭﻩ(().(١

ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)) :ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﺼﻴﺢ

ﻭﻋﺫﺏ ،ﻭﻻ ﻴﺭﻜﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﻭﻱ ﻁﺒﻌﻪ ،ﻭﻋﺫﺏ ﻭﻀﻌﻪ(().(٢

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻁﻠﺤﺔ ،ﻭﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﺤﻤﺯﺓ،
ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ،ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ،ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ )ﻋﻤﻠﺘﻪ( ،ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪq p o [ :
 Zwvutsrﻴﺱ.٣٥ :
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭﻫﻭ ﺤﺫﻑ ﻤﺸﻬﻭﺭ ،ﺃﻱ :ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ،ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻭﻗﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل )ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ( ﻤﻥ ﻏﻴﺭ

ﺭﺍﺠﻊ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺤﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺎﺤﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ(().(٣

ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ) )) :ﻋﻤﻠﺕ( ﺒﻼ ﻫﺎﺀ ،ﻓﺈﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ

ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ(().(٤

ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ )ﻤﺎ( ﻫﺫﻩ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻨﺎﻓﻴﺔ،

ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ،ﺃﻱ :ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔﹰ ،ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﻴﺔﹰ ،ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔﹰ.
ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ)) :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) :ﻤﺎ( ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ Zs r[ :ﻤﻥ
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀﺍﺕ ﻫﻲ؟ ﻨﻘﻭل :ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﺤﺩﻫﺎ :ﻨﺎﻓﻴﺔ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻗﺎل :ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ
ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺒل ﺍﷲ ﻓﺠﺭ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ :ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل :ﻭﺍﻟﺫﻱ
) (١ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ،٣٣٣ / ١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،ﻭﺃﺜﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.٦٤ :

) (٢ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ.٣٣٥ / ١ :
) (٣ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.١٨ / ٤ :

) (٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ.١٦٧ / ٧ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﺭ ﺍﷲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻌﻁﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺨل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ :ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ

ﻗﺭﺃ )ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ( ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﻤﻴﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﻟﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﻩ ،ﻭﻋﻤل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ
ﻴﻌﻨﻲ ﻴﻐﺭﺴﻭﻥ ،ﻭﺍﷲ ﻴﻨﺒﺘﻬﺎ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺜﻤﺭﻫﺎ ﻓﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ
ﺍﷲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ(().(١

ﻭﺃﻴﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ) :ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ( ﻫﻭ ﻤﻥ

ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻠﻤﻔﻌﻭل؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭ ﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ)) ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏﹴ ،ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏﹴ ،ﺃﻱ :ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻷﻴﺩﻴﻬﻡ ﻋﻤل
ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻟﻬﺫﺍ ،ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻴﺸﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ،
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﺴﻥ ﻜل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪv[ :
.(٢)((Zw
ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ)) :ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻹﺭﺍﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺸﻴﺌًﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ(().(٣

ﻓﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ )ﻋﻤﻠﺕ( ﺼﺎﺭﺕ )ﻤﺎ( ﻤﺤﺘﻤﻠﺔﹰ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ ،ﻭﻫﻲ
)ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ( ،ﻭﻟﻭﻻ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﺼﺢ ﻜﻭﻨﻬﺎ
ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ،ﻓﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺃﻱ :ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ

ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:Zuts r[ :
))ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ )ﻤﺎ( ﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﻱ :ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ

) (١ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٦٠ / ٢٦ :
) (٢ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ.١٢٦ / ١٦ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٩٤ /٢١ :
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–
ﻓﻌل ﺍﷲ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ+ * ) ( ' & % $ # " ! [ :
 Z,ﻴﺱ ،٧١ :ﻓﺎﻟﺜﻤﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ،
ﻭﺘﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﻭﺼﻭﻻ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ) :ﻟﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﻩ ،ﻭﻤﻥ

ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ( ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﹰﻰ.

ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﻩ ،ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ،ﻭﺍﻟﺩﺒﺱ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ.

ﻭﻗﻴل :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ :ﻟﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺱ،

ﻭﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺩ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻀﺞ.
ﻭﻗﻴل :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ:

ﻗﺴﻡ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ

ﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
ﻭﻗﺴﻡ ﻴﺘﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻴﻜﺩ ﻤﻥ ﻏﺭﺱﹴ ،ﻭﺘﻌﻬﺩ ،ﻭﺘﺄﺒﻴﺭ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻓﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.

ﻓﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻤﺭ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ.

ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ.

ﻭﻴﺘﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ،ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺤﺘﻤل(().(١
ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،

ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻔﻌل ﻤﻘﺩﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ) :ﺃﻨﺎﺩﻱ(،
ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÅ Ä Ã Â ÁÀ¿ ¾ ½ ¼ » º[ :
 ZÇ Æﻴﺱ ،٥٢ :ﻓــ )ﻴﺎ( ﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻤﺤﺫﻭﻑ،
ﺃﻱ :ﻴﺎ ﻫﻼﻜﻨﺎ ،ﺃﻭ ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ،ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ Z»[)) :ﺃﻱ :ﻫﻼﻜﻨﺎ

) (١ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ.١٢٨ - ١٢٧ / ٢ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﺃﺤﻀﺭ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻭﺍﻨﻙ ﻭﻗﻴل :ﺃﻱ :ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ،ﻭﻴﻠﻨﺎ ﻭﺘﻌﺠﺒﻭﺍ ﻤﻨﻪ،

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ(().(١

ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ )ﻴﺎ( ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺤﺭﻑ ﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﻭﻟﻴﺱ

ﻥ ﻓﻲ ﺠﻌل )ﻴﺎ( ﻨﺩﺍﺀ ﻴﺤﺼل ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ
ﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻤﺤﺫﻭﻑ؛ ﻷ 

ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﺃﻱ :ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺠﻌﻠﻨﺎ

)ﻴﺎ( ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺫﻑ ،ﻓﺎﻟﺤﺫﻑ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل) ،(٢ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺫﻑ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻔﻌل )ﻭﻋﺩ( ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻭﻋﺩﻨﺎﻩ،

ﻭﺤﺫﻑ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻔﻌل )ﺼﺩﻕ( ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﺼﺩﻗﻨﺎﻩ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ)) :ﻭ)ﻤﺎ(
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔﹰ ﺍﺴﻤﻴﺔﹰ ،ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴﺔﹰ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ،ﻭﻤﻔﻌﻭﻻ ﺍﻟﻭﻋﺩ
ﺢ َﺃ 
ﻴﺼ 
ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﺤﺫﻭﻓﺎﻥ ،ﺃﻱ :ﻭﻋﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺼﺩﻗﹶﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻭﻥ ،ﻭﺍﻷﺼل:

ﺴﻥ ﺒ ﹾﻜﺭﹺﻩ،(
ﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻙ ﻨﺤﻭ) :ﺼﺩﻗﻨﻲ 
ﺼﺩﻗﹶﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺤ ﹾﺫ ﹸ
ﺴﻨﱢﻪ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﺎ [  Z 43ﻴﺱ ٢٩ :ﻨﺼﺒﺎ ﻭﺭﻓﻌﺎ(().(٣
ﺃﻱ :ﻓﻲ 
ﺤــﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻑ

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ،ﻭﺤﺫﻓﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺒﻘﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ،ﻓﺈﻥ

ل
ﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩ ﱡ
ﺤﺫﻓﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﻗﻴﺎﺴﺎ ،ﻭﻗﻠﻴل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ،ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻜل ﻤﺤﺫﻭ 

ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺱ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ)) :ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺤﺎل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﻜل ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻍ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺤﺎلٍ ،ﺃﻭ ﻟﻔﻅ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺯﺍﺌﻪ

ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺃُﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﺃﻋﺭﺏ ﺒﺈﻋﺭﺍﺒﻪ،
) (١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،٣٢/٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.٤٥٧/٤ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،١٠٧/٤ :ﻭ.٢٣٠/٨
) (٣ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ.٤٨٣٥/١ :
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ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zk j[ :ﻴﻭﺴﻑ،٨٢ :
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻤﺩﺭ ﻭﺤﺠﺭ ﻻ
ﺘﺴﺄل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻴﺏ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ(().(١

ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺤﺘﹼﻰ ﻋﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﹼﻲ ﻤﻨﻪ ﺯﻫﺎﺀ

ﺃﻟﻑ ﻤﻭﻀﻊ).(٢

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰi[ :
 Zt s r q p o n m l k jﻴﺱ ،٩ :ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺃﻏﺸﻴﻨﺎ ﺃﺒﺼﺎﺭﻫﻡ ،ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

ﻋﺎﺸﻭﺭ)) :ﻭﺍﻹِﻏﺸﺎﺀ :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ :ﺃﻏﺸﻴﻨﺎ

ﺃﺒﺼﺎﺭﻫﻡ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ﺩلّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻭﺃﻜﹼﺩﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
[.(٣)((Zts r
ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô[ :
 ZÞﻴﺱ ،٥٤ :ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻀﺎﻑ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﺃﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺇﻻ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ،ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩÖÕ Ô[)) :
ﺸ ﻴﺌًﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﻅﱡﻠﻡ [Ü Û Ú Ù
ﺕ ﺃﻭ ﻓﺎﺠﺭﺓﹰ ) ﹶ
ﺱ ﺒﺭﺓﹰ ﻜﺎﻨ ﹾ
× Zﻤﻥ ﺍﻟﻨﱡﻔﻭ ﹺ
 ،ZÞ Ýﺃﻱ :ﺇﻻ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﹸﻡ ﺘﻌﻤﻠﻭ ﹶﻨ ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ؛ ﻟﻠﺘﱠﻨﺒﻴﻪ

) (١ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل.٢٣ / ٣ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.٥٧/٢ :
) (٣ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ،٦٤/٢١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ:
.٢٤٩/٩
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻋﻠﻰ ﹸﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﱠﻼﺯﻡﹺ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺄﻨﱠﻬﻤﺎ ﺸﻲ ﺀ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺃﻭ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﹸﻡ ﺘﻌﻤﻠﻭﻨﹶﻪ،

ﺃﻱ :ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻪ.(١)((

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z( ' & % $ # " ! [ :ﻴﺱ:
 ،١٣ﻓﻘﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )ﺍﻀﺭﺏ( ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻌل ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ،ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ،
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ )ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻷﻭل( ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ

)ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ( ﻤﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻀﺎﻑ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ)) :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﻭﺍﻀﺭﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ،ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺃﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ
ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ Zk j[ :ﻴﻭﺴﻑ ،٨٢ :ﻫﺫﺍ ﻗﻭل
ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ،ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺎل :ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ،ﺒل

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺍﺠﻌل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﺜﻼﹰ ،ﺃﻭ ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﻡ(().(٢

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰl k j i h g f e d[ :
 Z x w v ut s r q p o n mﻴﺱ– ٣٤ :
 ،٣٥ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ Zq p [ :ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﺃﺼﻠﻪ :ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ،ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﻭﺍﻋﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ)) :ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﻓﻲ )ﺜﻤﺭﻩ( ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻗﻴل :ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ

ﻤﻀﺎﻑ ،ﺃﻱ :ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ(().(٣

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ،١٧٢ / ٧ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٣٤ / ٢٣ :
) (٢ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،٤٥ / ٢٦ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.٩ - ٨ / ٨ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،٣٢٠ / ٧ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ.٤٥٣ / ٤ :
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ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨[ :ﻴﺱ:
 ،٣٧ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺥ ﻤﻨﻪ ﻀﻭﺀ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ،ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻀﻭﺀ ،ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻓﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ ،ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻭﺯ،
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ(().(١

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻀﻭﺀ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ:

))ﺴﻠﺦ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺎﺓ :ﺇﺫﺍ ﻜﺸﻁﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺯﺍﻟﻪ ،ﻭﻤﻨﻪ :ﺴﻠﺦ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﺨﺭﺸﺎﺌﻬﺎ،
ﻓﺎﺴﺘﻌﻴﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﻜﺸﻔﻪ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻤﻠﻘﻰ ﻅﻠﻪ(().(٢

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZÄÃÂ ÁÀ¿¾[ :ﻴﺱ،٣٩ :
ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻷﻭل؛ ﻷﻥ )ﻗﺩﺭ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻴﺭ ،ﻭﻫﻭ
ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ،ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،Z¿ ¾[)) :ﺃﻱ :ﺼﻴﺭﻨﺎ ﻤﺴﻴﺭﻩ ،ﺃﻱ:
ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﺯل ،ﻓـ )ﻗﺩﺭ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺏ ﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ،

ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺍﻷﻭل ﻭ)ﻤﻨﺎﺯل(
ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻀﺎﻑ ،ﻭ)ﻗﺩﺭ( ﻤﺘﻌﺩ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺤﺩ ﻭ)ﻤﻨﺎﺯل( ﻤﻨﺼﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ،ﺃﻱ :ﻗﺩﺭﻨﺎ ﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ،ﻭﻗﺩﺭ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻨﻭﺭﺍ ،ﺃﻱ ﻗﺩﺭﻨﺎ ﻨﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ،ﻓﻴﺯﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺭﻩ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ

ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﺸﻜﻼﺘﻪ(().(٣

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﻤﺤﺫﻭﻓﹰﺎ ﺃﻨﻪ ))ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ

ﻤﻨﺎﺯل(().(٤

) (١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.١٠ / ٢٣ :

) (٢ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.١٦ / ٤ :
) (٣ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.١٥ / ٢٣ :
) (٤ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٢٣ / ٨ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻭﻻ ﺒ ﺩ ﻓﻲ [ ¿ َZÀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻀﺎﻑ؛ ﻷﻨﻪ
ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻤﻨﺎﺯل ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻗﺩﺭﻨﺎ ﻤﺴﻴﺭﻩ ﻤﻨﺎﺯل ﻭﻫﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ

ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻨﺯﻻ(().(١

ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻹﻴﺼﺎل ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻭﻗﺩﺭﻨﺎ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﺯل ،ﻓﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ،ﻭﺃﻭﺼل

ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻓﻨﺼﺒﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻔﻌل )ﻗﺩﺭ( ﻤﺘﻌﺩ ﻟﻭﺍﺤﺩ.(٢)

ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ

ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﻠﻘﻤﺭ ،ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﻠﻘﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺴﻴﺭﻩ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ:
ﻥ ﺫﹶﺍ ﺘﻪ ،ﻭﺇِﻨﱠﻤﺎ
))ﻭﻋﺩﻱ ﻓﻌل [ ¿ َZﺇِﻟﹶﻰ ﻀﻤﻴﺭﹺ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ﻤﺭ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎ ﺭﺓﹲ ﻋ 
ﺴﻡﹺ ﺫﹶﺍﺘ ﻪ ﺩﻭﻥ ﺫ ﹾﻜﺭﹺ ﺍ ﹾﻟ ﻤﻀﺎﻑ ﻤﺒﺎﹶﻟ ﹶﻐ ﹰﺔ ﻓﻲ
ﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﱠ ﹾﻘﺩﻴ ﺭ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍ 
ﻥ 
ﺍﻟﺘﱠ ﹾﻘﺩﻴ ﺭ ﻟِﺴ ﻴﺭﹺﻩ ،ﻭﹶﻟ ﻜ 

ﺴ ﻴﺭﹺ ﻩ ﹶﺘ ﹾﻘﺩﻴﺭ ﻟِﺫﹶﺍﺘﻪ.(٣)((
ﺨ ﹾﻠﻘﻪ ﺤﺘﱠﻰ ﹶﻜَﺄﻥ ﹶﺘ ﹾﻘﺩﻴﺭ 
ﻥ ﻭﻗﹾﺕ ﹶ
ﹸﻟﺯﻭﻡﹺ ﺍﻟﺴ ﻴﺭﹺ ﹶﻟ ﻪ ﻤ 

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ،ﻴﻘﺩﺭ ﻗﺒل )ﻤﻨﺎﺯل(،
ﺃﻱ :ﺫﺍ ﻤﻨﺎﺯل ،ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻗﻭﻟﻪ ZÀ[ :ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺠﻪ ،ﺃﺤﺩﻫﺎ :ﺃﻨﻪ ﻤﻔﻌﻭلٌ ﺜﺎﻥﹴ؛
ﻑ ﻤﻀﺎﻑ ﻗﺒل
ﺤ ﹾﺫ 
ﻥ 
ﻷﻥ ) ﹶﻗﺩﺭﻨﺎ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻴﺭﻨﺎ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻨﻪ ﺤﺎلٌ ،ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤ 
ل(().(٤
[ ZÀﺘﻘﺩﻴ ﺭﻩ :ﺫﺍ ﻤﻨﺎﺯ َ
ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z ( ' & % $ # " ! [ :ﻴﺱ،٤١ :
ﺨﺭﺝ ﻗﻭﻟﻪ Z%[ :ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺫﺭﻴﺎﺕ ﺠﻨﺴﻬﻡ ،ﻗﺎل ﺃﺒﻭ
ﹸ
ﺤﻴﺎﻥ)) :ﺃﻭ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ) :ﺫﺭﻴﺎﺘﻬﻡ( ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ،ﺃﻱ :ﺫﺭﻴﺎﺕ ﺠﻨﺴﻬﻡ(().(٥

) (١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ،١٦ / ٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٢٧٧ / ٢٦ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،٢٣ / ٨ :ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺒﺭﻭﺴﻭﻱ.٣٩٩ / ٧ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٢٢ / ٢٣ :

) (٤ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ.٢٧٠ / ٩ :
) (٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،٣٢٣ / ٧ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٢٧ / ٢٣ :
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ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z3 2 1 0 / .[ :ﻴﺱ،٧٢ :
ﻓﺭﻜﻭﺏ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻜﺨﻠﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ،
ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻘﺎﺱ ،ﻭﻗﺭﺃ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺴﻡ،

ﻭﺍﻷﻋﻤﺵ ) :ﺭﻜﻭﺒﻬﻡ( ﺒﻀﻡ ﺍﻟﺭﺍﺀ ،ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺘﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ،ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل

ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻨﻘﺎﺱ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﺒﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻓﻪ ،ﺃﻱ :ﺫﻭ ﺭﻜﻭﺒﻬﻡ ،ﺃﻭ
ﻓﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺭﻜﻭﺒﻬﻡ ،ﻓﻴﺤﺫﻑ ﺫﻭ ﺃﻭ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻨﺎﻓﻊ).(١
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﻜﻨﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻜل ﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﻨﺩ ﻭﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻻ
ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﻓﻠﻭ
ﻗﻠﺕ :ﺠﺎﺀﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ،ﺃﻱ :ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ،ﺃﻭ ﺤﻀﺭﻨﻲ ﺴﻭﺍﻙ ،ﺃﻱ:

ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺴﻭﺍﻙ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﻴﺤﺫﻑ(() ،(٢ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ
ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﺨﺭﺠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z> = < ;[ :ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،٢٦ :ﺃﻱ :ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻗﻲ).(٣
ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ

ﺇﻟﻴﻪ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ)) :ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ
) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،٣٣١ / ٧ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ،٢٨٥ / ٩ :ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ:
.٥٠ / ١٢

) (٢ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.٣٦٨ / ٢ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ،٢٤٦ / ١ :ﻭﻋﻠل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.١٦٧ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﺇﻟﻴﻪ ،ﻻ ﻷﺠل ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﺜﻼ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺘﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺒل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﺜﻼ ﻷﺠل ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﺩ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﺜﻼ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ ﻓﻬﻲ

ﺃﻤﻭﺭ ﻋﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻷﺠل ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺘﺄﻤﻠﻪ
ﻭﻗﺩﻡ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ
ﺍﻷﻋﻅﻡ

ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻨﻘﺭﺭﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺤﺫﻓﻪ ،ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ

ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ؛ ﻷﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ،

ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ،ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ
ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﻙ؛ ﺇﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻫﻨﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ؛ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﻋﻅﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ

ﻜﺎﻟﻭﺼﻑ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻭﻟﻭ
ﺍﻓﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻜلٍ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﻋﻨﺩ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ،ﻭﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻙ؛ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﻫﺫﺍ ﺃﻟﺯﻡ ،ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻁﺎﺭﺉ ،ﻓﻜﺄﻨﻪ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﺜﻡ ﺤﺫﻑ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﺩﻤﻪ ﺃﺼل

ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﻪ ،ﻓﻌﺩﻤﻪ ﺘﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ(().(١

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ( ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZK J I[ :ﻴﺱ:
 ،٥ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﻓﻊ )ﺘﻨﺯﻴل( ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﻟﻤﺒﺘﺩٍﺃ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻫﻭ ﺘﻨﺯﻴل،
ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺍ ﻟـ )ﻴﺱ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻤﺎ ﻟﻠﺴﻭﺭﺓ ،ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ

) (١ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،٢٧٤ – ٢٧٢ / ١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ١ :
 ،٢٧٤ – ٢٧٣ /ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩ.٢٧٤ – ٢٧٣ / ١ :
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ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺤﺫﻑ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﺠﻬﺎ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻥ

ﻴﻜﻭﻥ )ﺘﻨﺯﻴل( ﻤﺒﺘﺩﺃ ،ﺨﺒﺭﻩ )ﻟﺘﻨﺫﺭ( ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻼ ﺤﺫﻑ).(١

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ)) :ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺃﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﻤﺒﺘﺩﺃ

ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺒﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ
ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﺤﺩﻴﺜﹰﺎ
ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺜﻡ ﺃﺨﺒﺭﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﻤﻭﺍ ﺤﺫﻑ ﻀﻤﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺇﺸﺎﺭﺓ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﻪ ،ﻜﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻜﻘﻭل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﻟﻲ ،ﺃﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺯّﺒﻴﺭ

ﺍﻷَﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ
ﺍﻷﻀﻴﺎﻑ:
ﺕ ﻤﻨﻴﺘـﻲ
ﺴﺄﺸﻜﺭ ﻋ ﻤﺭﺍ ﺇﻥ ﺘﺭﺍﺨـ ﹾ

ﺠﻠﹼـﺕ
ﻱ ﻟﻡ ﺘﻤـﻨﻥ ﻭﺇﻥ ﻫـﻲ 
ﺃﻴﺎﺩ 

ﻓﺘﻰ ﻏﻴ ﺭ ﻤﺤﺠﻭﺏ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺼﺩﻴﻘﻪ

ﻭ ﹶﻻ ﻤﻅﻬﺭﹺ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻌل ﺯ ﹶﻟّﺕ

ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻫﻭ ﻓﺘﻰ(().(٢
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺨﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ،ﻭﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﻋل؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺎﻋل.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﻟﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ؛ ))ﻷﻨﻪ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺨﺒﺭ ﻻ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻟﻪ ،ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﺒﺨﻼﻑ

ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺨﺒﺭ ﻻ
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ،٤ / ٤ :ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،٢٥٣ / ٢٦ :ﻭﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ،٢٤٦ / ٩ :
ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٢١٢ / ٢٢ :
) (٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٣٤٧ – ٣٤٦ / ٢٢ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﻜﻘﻭﻟﻙ :ﻀﺭﺒﻲ ﺯﻴﺩﺍ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﻭﺍل،

ﻭﻗﻭﻟﻙ :ﺃﻗﺎﺌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺩﺍﻥ(().(١

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z< ; : 9 8[ :ﻴﺱ ،٥٨ :ﻓﻘﺩ
ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ )ﺴﻼﻡ( ﻤﺒﺘﺩﺃ ﺨﺒﺭﻩ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ :ﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻜﻡ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ :ﺨﺒﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺏ ﻟـ )ﻗﻭﻻ( ،ﻭﻜﻭﻥ )ﺴﻼﻡ( ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺤﺫﻭﻑ
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ )ﺴﻼﻡ(،

ﻥ ﻴﻜﻭﻥ )ﺴﻼﻡ( ﺨﺒﺭ) ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ( ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﺃﺨﺭ ،ﺃﺤﺩﻫﺎ :ﺃ 

ﺃﻨﻪ ﺒﺩلٌ ﻤﻥ )ﻤﺎ( ،ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺃﻨﻪ ﺼﻔﺔﹲ ﻟـ )ﻤﺎ( ،ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ
ﺠ ﻌ ﹾﻠﺘﹶﻬﺎ ﻨﻜﺭﺓﹰ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔﹰ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﻌ ﹾﻠﺘﹶﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔﹰ ﹶﺘﻌﺫﱠﺭ ﺫﻟﻙ؛

ﻟﺘﺨﺎﹸﻟﻔﻬﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﹰﺎ ﻭﺘﻨﻜﻴﺭﺍ ،ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺃﻨﻪ ﺨﺒ ﺭ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﻀﻤﺭﹴ ،ﺃﻱ :ﻫﻭ ﺴﻼﻡ،
ﺏ ﻟـ ) ﹶﻗ ﻭﻻﹰ( ،ﺃﻱ :ﺴﻼﻡ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻗﻭﻻﹰ ،ﻭﻗﻴل:
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺃﻨﻪ ﻤﺒﺘﺩﺃٌ ﺨﺒﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺼ 
ﻥ ﺭﺏﹴ( ،ﻭ)ﻗﻭﻻﹰ( ﻤﺼﺩﺭ
ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﺴﻼ ﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺃﻨﻪ ﻤﺒﺘﺩﺃٌ ،ﻭﺨﺒﺭﻩ )ﻤ 
ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻊ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ).(٢
ﻤﺅﻜﺩ ﻟﻤﻀﻤﻭ ﹺ

ﻭﻗﺩﺭ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ﺨﺒﺭ )ﺴﻼﻡ( ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻘﺩﻤﺎ؛ ﻟﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻊ

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ5 4 3 2 1[ :
 Z6ﻴﺱ ،٥٧ :ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ) :(٣ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ؛
ﻟﻴﺼﺢ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﻜﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﻭﻍ ﻤﻥ
ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﻜﺭﺓ).(٤

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭﹴ ﻋﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﺨﺒﺭ )ﺴﻼﻡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل :ﺇﻥ ﻋﺎﻤل

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ )ﻗﻭﻻ( ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ،ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ
) (١ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ.٣ / ٢ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ.٢٧٩ / ٩ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.٣٤ / ٨ :
) (٤ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٣٧ / ١٢ :
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ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺩلﱠ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ،ﻓﻠﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻨﺘﻔﺕ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻭﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ)) :ﻭﺤﺫﻑ ﺨﺒﺭ )ﺴﻠﹶﺎﻡ (ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﻫﻭ

ﻻ ﻤﻥ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻗﻭﻟﻪ ) :ﹶﻗﻭﻻ( ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ؛ ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﺴﻼﻡ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻗﻭ ﹰ
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ
ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻨﺼﻭﺒﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ

ﺒﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﻻﹰ ﻋﻥ
ﺍﻟﻔﻌل(().(١

ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﻙ
ﻭﺍﻻﺤﺘﺒﺎﻙ :ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼﻥ ،ﻓﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﺤ ﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ

ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ؛ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻴﻪ) ،(٢ﻓﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺫﻭﻑ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻵﺨﺭ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰf e d c b a` _ ^[ :
ﻥ ﻋﺒﺎﺱﹴ) :ﺇﻨﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ(،
 Zgﻴﺱ ،٨ :ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ)) :ﻭ ﹶﻗﺭَﺃ ﺍ ﺒ 
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ :ﻭﻗﺭﺉ) :ﺇِﻨﱠﺎ ﺠﻌ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻓﻲ َﺃ ﻴﺩﻴﻬﹺ ﻡ( ،ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﻻ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﺫﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺇﻨﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺃﻏﻼﻻ ،ﻓﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻗﺎﻥ ﻓـ )ﻫﻲ(
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺤﺫﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻭﻨﻅﻴﺭﻩI[ :
 ZK Jﺍﻟﻨﺤل ،٨١ :ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻭﺴﺭﺍﺒﻴل ﺘﻘﻴﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩ ،ﻓﺤﺫﻑ ﻷﻥ ﻤﺎ
ﻥ ﻴﻜﹸﻭﻥ ﻓﻲ
ﻥ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﹸﻨﻕ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺒﺩَ ﺃ 
ل ﺇِﺫﹶﺍ ﻜﹶﺎ 
ﻥ ﺍ ﹾﻟﺒ ﺭﺩ؛ ﻟَِﺄﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻐ ﱠ
ﺤﺭ ﻭﻗﹶﻰ ﻤ 
ﻭﻗﻰ ﻤﻥ ﺍ ﹾﻟ 

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.١٢٣ / ٢١ :
) (٢ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،١٤٤ / ٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٢٣٥ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻋﻠﻡَ ﺃ ﱠﻨ ﻪ ﻴﺭﺍ ﺩ
ﺠلﱠ ،Ze d c[ :ﹶﻓ ﹶﻘ ﺩ 
ل ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﺯ ﻭ 
ﺍ ﹾﻟﻴﺩ ،ﻭﻟﹶﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﻗﹶﺎ َ
ﺒﹺﻪ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻴﺩﻱ(().(١
ﻭﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ :ﻀﻤﻴﺭ

ﻫﻲ ﻟﻸﻴﺩﻱ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺫﻜﺭ؛ ﻟﻭﻀﻭﺡ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻐل
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻕ ﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ
ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻏﻼ ،ﻓﻤﺘﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻕ ﻓﺎﻟﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﻤﺘﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ

ﺍﻟﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ) :ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺃﻏﻼﻻ( ،ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ:

)ﻓﻲ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺃﻏﻼﻻ( ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻕ ﻤﺭﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ
ﻭﻨﻅﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:

ﻭﻤﺎ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻴﻤﻤـﺕ ﺃﺭﻀـﺎ

ﺃﺭﻴــﺩ ﺍﻟﺨﻴــﺭ ﺃﻴﻬﻤــﺎ ﻴﻠﻴﻨــﻲ

ﺃﺍﻟﺨﻴــﺭ ﺍﻟــﺫﻱ ﺃﻨــﺎ ﺃﺒﺘﻐﻴــﻪ

ﺃﻡ ﺍﻟﺸــﺭ ﺍﻟــﺫﻱ ﻻ ﻴــﺄﺘﻠﻴﻨﻲ

ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻗﺎل :ﺃﻴﻬﻤﺎ ،ﺃﻱ :ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ

ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻴﻌﺭﻀﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ(().(٢

ل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ،
ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﺽﹺ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺩ ﱠ

ﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ )ﻫﻲ( ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻼل ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ؛ ﻷﻥ
ﻭﻨ 
ﺍﻷﻏﻼل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻭﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﻴﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻪ،
ﺴﻡﹺ ﺍ ﹾﻟﻤ ﹾﻔﻌﻭلِ
ﺢ :ﺒﹺﺼﻴ ﹶﻐ ﺔ ﺍ 
ل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،Zg f[ :ﹶﻓﺎ ﹾﻟ ﻤ ﹾﻘﻤ 
ﻭﺍﺴﺘﺩ ﱠ

ل
ل :ﻗﻤﺤﻪ ﺍﻟﻐلّ ،ﺇِﺫﺍ ﺠﻌَ 
ﻱ ﺭﺍﻓﻌﺎ ﺭْ ﺃﺴﻪ ﻨﹶﺎﻅﺭﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﹶﻓ ﻭﻗﻪ ﻴﻘﹶﺎ ُ
ﺠﻌﻭلِ ﻗﹶﺎ ﻤﺤﺎَ ،ﺃ 
ﺍ ﹾﻟﻤ 

ﺸ ﻴ َﺌ ﻴﻥﹺ).(٣
ﻥ ﹶ
ﺏ ﻤ 
ﻏﺽ ﺒﺼﺭﻩ ،ﹶﻓﻤ ﺩﻟﹸﻭﹸﻟ ﻪ ﻤ ﺭﻜﱠ 
ﺭَﺃﺴ ﻪ ﻤ ﺭﻓﹸﻭﻋﺎ ﻭ ﹶ

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،٧ / ١٥ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،٢٦٠ / ٣ :ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ/ ٤ :
.٣٦١

) (٢ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٢١٥ / ٢٢ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.٣٥٠ / ٢٢ :
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ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ :ﻓﻤﺎ ﻗﻭﻟﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻸﻴﺩﻱ،

ﻭﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻐل ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻕ -ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ -ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ
ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ؟ ﻗﻠﺕ :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ:
[ َ، Zg fﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺠﻌل ﺍﻹﻗﻤﺎﺡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﻟﻪd c[ :
 ،Zeﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻸﻴﺩﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻤﺎﺡ ﻅﺎﻫﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭﻩ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻔﻭ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻷﺒﻠﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁل
ﺍﻟﻠﺠﻠﺞ ،ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ :ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺃ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ) :ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ( ،ﻭﺍﺒﻥ

ﻤﺴﻌﻭﺩ) :ﻓﻲ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ( ،ﻓﻬل ﺘﺠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ

ﻟﻸﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﻸﻴﻤﺎﻥ؟ ﻗﻠﺕ :ﻴﺄﺒﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺴﻑ ﻅﻬﻭﺭ ﻜﻭﻥ

ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻸﻏﻼل ،ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ(().(١

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﱠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¿ ¾ ½ [ :
 Z É ÈÇ Æ Å Ä ÃÂÁ Àﻴﺱ ،٦٩ :ﻓﻤﺒﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﺃﺒﺎﻥ ،ﻭﻫﻭ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ،ﻓﺠﻌل ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ

)(٢

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZÎ Í Ì Ë[ :ﻴﺱ:

 ،٧٠ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ) :ﻤﺒﻴﻥ( ،ﻭﺫﻫﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻤﺒﻴﻥ

ﻟﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻭﻤﻪ ﺤﻕﱠ ﺭﻭﻤﻪ ،ﻭﻴﺴﻭﻤﻪ ﺒﺄﻏﻠﻰ ﺴﻭﻤﻪ) ،(٣ﻓﺤﺫﻑ ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ،Z É È [)) :ﺃﻱ :ﻤﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ
ﺒﻴﺎﻨﻪ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل؛ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺒﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﺩﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ(().(٤

) (١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٦ – ٥ / ٤ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ.٤٦٢ / ٤ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ.١٥٦ / ١٦ :
) (٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ.٦٩٨ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 
 

ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﻤﻔﺭﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ) ،(١ﻭﻫﻭ
ﺃﻗلﱡ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ،ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ)) :ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭﺴﻊ

ﻤﺠﺎﻻ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺨﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻜﺜﺭ

ﻓﻴﻬﺎ(().(٢

ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ)) :ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ(().(٣
ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل ﻗﻠﻴل ،ﻟﻜﻨﻪ ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻟﺤﺫﻑ

ﺍﻟﺠﻤل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻅ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺃﻱ :ﺃﻗلّ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺄﻟﻔﺎ 
ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ)) :ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺩﺨل ﻋﻅﻴﻡ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ

ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻤﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺴﻭﺥ ﻗﺩﻤﻪ ،ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﺜﺭﻩ،

ﻭﺍﺸﺘﻬﺎﺭ ﻋﻠﻤﻪ(().(٤

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﺎﻫﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ)) :ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻺﻁﺎﻟﺔ ،ﻭﺠﻨﻭﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ،
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ،ﻭﺒﻌﺩ )ﺇﺫﺍ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻭﻏﺎﻟﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻁﺭﺩ ﻗﻴﺎﺴﻲ(().(٥

) (١ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜﻼﻡﹴ ﺁﺨﺭ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﺭﺡ
ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.١٩٦ / ٣ :
) (٢ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.٥٥ / ٢ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ.٣٥٨ / ١ :

) (٤ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.٥١ / ٢ :
) (٥ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ.٢٨٤ :

43

٥٥


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 1

–
ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل:

ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘﻭل ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻰ ،ﻨﺤﻭ :ﻗﺎل ﺯﻴﺩ :ﻋﻤﺭﻭ
ﻤﻨﻁﻠﻕ ،ﻭﺘﻘﻭل :ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻁﻠﻕ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏﹴ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻌﻭل

ﺒﻪ).(١

ﻭﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻘﻭل ﻨﻭﻋﺎﻥ )) ﺇﻤﺎ ﻤﻔﺭﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻤﻔﺭﺩ
ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻨﺤﻭ :ﻗﻠﺕ ﺸﻌﺭﺍ ،ﻭﺨﻁﺒﺔ ،ﻭﺤﺩﻴﺜﹰﺎ ،ﻭﻤﻔﺭﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻤﺠﺭﺩ
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻨﺤﻭ Z9 8 7[ :ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،٦٠ :ﺃﻱ :ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ،ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻟﻨﺼﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﻭﻤﻤﻥ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﺒﻥ

ﺨﺭﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻜﻰ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ(().(٢

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘﻭل ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰS R Q PO N M[ :
 ZV U Tﻴﺱ ،٧٦ :ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻘﻭﻟﻪ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ:
))ﻭ[ ZOﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻴﻌﻡ ،ﺃﻱ :ﻓﻼ ﺘﺤﺯﻨﻙ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻹِﺸﺭﺍﻙ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ
ﻭﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻘﻭل ،ﺃﻱ ﻻ ﻴﺤﺯﻨﻙ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ

ﻴﺤﺯﻨﻙ(().(٣

ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل)) :ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﻪ،
ل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻓﻪ ،ﻨﺤﻭ :ﺃﻨﺕ ﻅﺎﻟﻡ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﻓﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩ ﱡ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ، ٣٥٠ / ١ :ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ، ٥٤ / ٢ :ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ:
.٣٥٠ / ١

) (٢ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ ، ٥٤ – ٥٣ / ٤ :ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ.٥٤ / ٢ :
) (٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.١٥٢ / ٢١ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﺍﻟﺸﺭﻁ؛ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻨﺕ ﻅﺎﻟﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺃﻨﺕ ﻅﺎﻟﻡ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﻓﺄﻨﺕ ﻅﺎﻟﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻬﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻜﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ
ﻓﻘﻠﻴل(().(١

ل ﺤﺫﻑ،
ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻟﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﺃﻥ ﻴﺩلﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻜ ﱢ

ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻟﻔﻅﹰﺎ ،ﻨﺤﻭ :ﺃﻨﺕ ﻨﺎﺠﺢ ﺇﻥ ﺩﺭﺴﺕ ،ﺃﻭ ﻤﺎﻀﻴﺎ

ﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺒـ )ﻟﻡ( ،ﻨﺤﻭ :ﺃﻨﺕ ﻅﺎﻟﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل).(٢

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ] \ [Z Y X WV U T S [ :
^ _ Zﻴﺱ ،١٨ :ﻓﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﻭﻗﺴﻡ ،ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻫﻨﺎ
ل ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺴﻡ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﻘﺴﻡ ،ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﺩ ﱡ

ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻗﺎل ﺍﻟﺭﻀﻲ) :ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭ ،ﻨﺤﻭ :ﺯﻴﺩ ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﺃﺘﻴﺘﻪ ﻴﺄﺘﻙ ،ﻭﺇﻥ ﺯﻴﺩﺍ ﻭﺍﷲ ﺇﻥ
ﺃﻜﺭﻤﺘﻪ ﻴﺠﺎﺯﻙ ،ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻡ ،ﻭﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﻴﺠﺊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ) :ﻭﺇﻥ

ﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁ( ،ﻭﻜﻼﻤﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﻟﺏ ﺨﺒﺭ ،ﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ:

ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻓﻨﻘﻭل :ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺭﺍ ،ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ )ﺇﻥ( ،ﺃﻭ )ﻟﻭ( ،ﺃﻭ )ﻟﻭﻻ( ،ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻓﺎﻷﻜﺜﺭ

ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻓﻴﺠﻌل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﻭﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ
ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ )ﺇﻥ( ﻓﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰW[ :
 Z _^]\[ZY Xﺍﻟﺤﺸﺭ ،١٢ :ﺍﻵﻴﺔ(().(٣

) (١ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ.٢٨٦ / ٢ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل.٢٨٦ / ٢ :
) (٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.٤٥٥ / ٤ :
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–
ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZkj ih gfedcba[ :
ﻴﺱ ،١٩ :ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ [  Zeﻭﻫﻲ )ﺇﻥ( ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ،ﻤﺴﺒﻭﻗﺔﹰ ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ،
ﻭﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﺇﻥ ﹸﺫﻜﱢﺭﺘﻡ ﻓﻁﺎﺌﺭﻜﻡ ﻤﻌﻜﻡ،
ﻥ ﻴﺠﻭ ﺯ
ﻥ ﻗﻭﻟِﻪ ،Zc b[ :ﻭﻤ 
ﺃﻭ ﺼﺤﺒﻜﻡ ﻁﺎﺌﺭﻜﻡ؛ ))ﻟﺩﻻﻟ ﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏﹺ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤ ﹾﺫﻑ.(١)((
ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،Zgf e [)) :ﺒﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ( ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ،ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺴﻬﻠﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ.
ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﻴﻭﻨﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺸﺭﻁ ،ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﺠﺎﺏ؟

ﻓﺫﻫﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ،ﺃﻱ :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻪ
ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ :ﺃﺌﻥ ﺫﻜﺭﺘﻡ ﻭﻭﻋﻅﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺴﻌﺎﺩﺘﻜﻡ
ﺘﺘﻁﻴﺭﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺘﺘﻭﻋﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﺭﻓﻭﻉ ،ﻭﺇﻥ ﺸﺌﺕ
ﻗﺩﺭﺕ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻜـ )ﺘﻁﻴﺭﺘﻡ(.

ﻭﺫﻫﺏ ﻴﻭﻨﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ،

ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺼﺏ ﻟﻪ) ،(٢ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺃﺌﻥ ﺫﻜﺭﺘﻡ ﺘﺘﻁﻴﺭﻭﺍ ،ﺃﻭ ﻨﺤﻭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ
ﻗﺒل ،ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﺠﺯﻭﻡ ﻭﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻤﺠﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤل(().(٣

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ

ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ).(٤

) (١ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ.٢٥٤ / ٩ :
) (٢ﻫﻜﺫﺍ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ.

) (٣ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٣٩٦ / ١١ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.١٠٥ / ٤ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ L K J I H G F E D C B [ :
ﻴﺱ ،٤٥ :ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻤﻀﻤﻨﺔﹰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ
ﺠﻭﺍﺒﺎ ،ﻟﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZX W V U T S R Q P O N [ :
ﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﻟﻬﻡ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ؛ ﻷﻥ
ﻴﺱ ،٤٦ :ﻴﻨﺒ ُ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻩ).(١
ﻗﺎل ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ)) :ﻭﺠﻭﺍﺏ )ﺇﺫﺍ( ﻤﺤﺫﻭﻑ؛ ﺜﻘﺔﹰ ﺒﺎﻨﻔﻬﺎﻤﻪ

)(٢

ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

[  ZX W V U T S R Q P O Nﺍﻨﻔﻬﺎﻤﺎ ﺒﻴﻨﹰﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﺒﺩﻻﻟﺘﻪ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ
ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺭﺒﻬﻡ ﻓﻸﻥ ﻴﻌﺭﻀﻭﺍ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل:

ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﻟﻬﻡ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ،ﺃﻭ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﻩ

ﻭﺘﻤﺭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ(().(٣

ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻥ ﻤﻥ ﻗﻴل ﻟﻬﻡ) :ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ( ﻜﺎﻨﻭﺍ

ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ،ﻓﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜلﱢ ﻭﺍﺤ ﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻭﺍﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ،ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ،
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒـ )ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻤﺠﻤل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜلﱢ ﻭﺍﺤﺩ
ﻤﻨﻬﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﺇﻋﺭﺍﺽ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zy x w v u t s[ :ﻴﺱ ،٤٨ :ﻓـ
)ﺇﻥ( ﺃﺩﺍﺓ ﺸﺭﻁ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺠﻭﺍﺒﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻗﺎل
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ.١٣٦ / ١٦ :
) (٢ﻭﺯﻥ )ﺍﻨﻔﻌل( ﻟﻪ ﻤﻌﻨﹰﻰ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ،ﺃﻱ:
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻓﺒﻨﺎﺀ ﺍﻨﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ،ﻭﻫﻭ

ﻏﻴﺭ ﻋﻼﺠﻲ ،ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ.٧٨ / ١ :
) (٣ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،٢٩ / ٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.١٩ / ٤ :
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ﺴ ﹶﺘ ﺩﻋﻲ ﺠﺯﺍﺀ،
ﺸ ﺭﻁ ﻭﻫﻲ ﹶﺘ 
ﻥ( ﻟِﻠ ﱠ
ﺴَﺄﹶﻟ ﹸﺔ ﺍ ﹾﻟﺄُﻭﻟﹶﻰ :ﻭﻫﻲ ﺃﻥ )ِﺇ 
ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ)) :ﺍ ﹾﻟﻤ 
ﺴﺘ ﹾﻔﻬﺎﻡ،
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍ 
ل :ﻫ 
ﺼﹸﻠﺢ ﺠﺯﺍﺀ ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﹾﻟﺠﻭﺍﺏ؟ ﹶﻨﻘﹸﻭ ُ
ﺴﺘ ﹾﻔﻬﺎ ﻡ ﻟﹶﺎ ﻴ 
ﻭ)َ ﻤﺘﹶﻰ( ﺍ 
ﺸ ﹺﺭ ﹶﻓﻘﹸﻭﻟﹸﻭﺍ ﻤﺘﹶﻰ
ﻥ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹸﺘ ﻡ ﺼﺎ ﺩﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﹸﻭﻉﹺ ﺍ ﹾﻟﺤ ﹾ
ﻭﻓﻲ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻌﻨﹶﻰ ﺇِ ﹾﻨﻜﹶﺎﺭ ،ﹶﻜَﺄ ﱠﻨ ﻬ ﻡ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ :ﺇِ 

ﻥ(().(١
ﻴﻜﹸﻭ 

ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﻴﻥ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﺘﺤﺫﻓﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل
ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ :ﺯﻴﺩﺍ ﻀﺭﺒﺘﻪ؛ ﻷﻨﻙ ﺃﺭﺩﺕ:

ﻀﺭﺒﺕ ﺯﻴﺩﺍ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻀﻤﺭﺕ )ﻀﺭﺒﺕ( ﻓﺴﺭﺘﻪ ﺒﻘﻭﻟﻙ :ﻀﺭﺒﺘﻪ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻙ:
ﺃﺯﻴﺩﺍ ﻤﺭﺭﺕ ﺒﻪ ،ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻘﺘﻭل ﺒﻤﺎ ﹶﻗﺘﹶل ﺒﻪ ،ﺇﻥ ﺴﻴﻔﹰﺎ ﻓﺴﻴﻑ ،ﻭﺇﻥ
ﺨﻨﺠﺭﺍ ﻓﺨﻨﺠﺭ ،ﺃﻱ :ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﹶﻗﺘﹶل ﺒﻪ ﺴﻴﻔﹰﺎ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘل ﺒﻪ ﺴﻴﻑ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺩ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

ﻭﺍﻵﺨﺭ :ﺃﻥ ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻏﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ،ﻭﺫﻟﻙ

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻔﺼﻭﻟﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﺒﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ :ﺃﺯﻴﺩ ﻗﺎﻡ ،ﻓﺯﻴﺩ
ﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﻔﻌل ﻤﻀﻤﺭ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺨﺎلٍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل؛ ﻷﻨﻙ ﺘﺭﻴﺩ :ﺃﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ ،ﻓﻠﻤﺎ
ﺃﻀﻤﺭﺘﻪ ﻓﺴﺭﺘﻪ ﺒﻘﻭﻟﻙ :ﻗﺎﻡ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ Z. - , [ :ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ،٢ :ﻭ[ !
"  Z#ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ،١ :ﻭ [ ( ) * Zﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،١٧٦ :ﻭ [ l k j
 Zo n mﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ،١٠٠ :ﻭﻨﺤﻭﻩ ،ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻪ ﻤﻀﻤﺭ ﻭﺤﺩﻩ ،ﺃﻱ :ﺇﺫﺍ
ﺍﻨﺸﻘﱠﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻭﺭﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ،ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻙ ﺍﻤﺭﺅ ،ﻭﻟﻭ ﺘﻤﻠﻜﻭﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻭﻟﻪ:
ﻓﻘﺎﻡ ﺒﻔﺄﺱ ﺒﻴﻥ ﻭﺼـﻠﻴﻙ ﺠـﺎﺯﺭ

ﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻼلٌ ﺒﻠﻐﺘﻪ
ﺇﺫﺍ ﺍﺒ 

ﺃﻱ :ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ،ﻭﻋﺒﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻩ

ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﻀﻤﺭﺍ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻀﻤﺭ

) (١ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٢٨٩ / ٢٦ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

ﻤﺠﺭﺩﺍ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﺎﻋﻼﻥ ﺒﻪ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ
ﺕ ﻤﻌﻙ،
ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻤﻨﻁﻠﻘﹰﺎ ﺍﻨﻁﻠﻘ ﹸ
ﺕ ﻤﻌﻙ ،ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺼﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻷﻥ ﺃﻨﺕ
ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻷﻥ ﻜﻨﺕ ﻤﻨﻁﻠﻘﹰﺎ ﺍﻨﻁﻠﻘ ﹸ
ﻤﻨﻁﻠﻘﹰﺎ ،ﻭﻜﺭﻫﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﺃﻥ( ﺍﻻﺴﻡ ﻓﺯﻴﺩﺕ )ﻤﺎ( ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل،

ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔﻅ ﻟﺘﺯﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﺃﻥ( ﺍﻻﺴﻡ(().(١

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ)) :ﻭﺃﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﺎ ﻟﺩﻟﻴل ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻼ
ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z + * ) [ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ،١٣٥ :
ﺃﻱ :ﻨﺘﺒﻊ ﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰk j[ :ﮊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،٤ :ﺃﻱ :ﺒﻠﻰ ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ
ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ(().(٢

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ،ﺃﻱ :ﺇﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل،

ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤل ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¿ ¾[ :
 ZÄ Ã Â Á Àﻴﺱ ،٣٩ :ﻓﺎﻟﻘﻤﺭ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻔﻌل ﻤﻀﻤﺭ ﻤﻊ
ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩﻩ ،ﺃﻱ :ﻗﺩﺭﻨﺎ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ)) :ﻗﻭﻟﻪ ،Z¿ ¾[ :ﻗﺭﺃ ﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﺏ ﺒﺈﻀﻤﺎﺭﹺ
ﻭﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﹴﻭ ﺒﺭﻓﻌﻪ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﺒﻨﺼﺒﹺﻪ ،ﻓﺎﻟﺭﻓ ﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻨﺼ 
ل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎلِ(().(٣
ﻓﻌ ٍ

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ)) :ﻭﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﻱ؛ ﻟﺴﺭﻋﺘﻪ
ﺒﻘﻁﻌﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺭﹴ ﻤﺎ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ

) (١ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.٣٨١ – ٣٧٩ / ٢ :
) (٢ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ.٦٠١ / ٢ :
) (٣ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ.٢٧٠ / ٩ :
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ﻟﻠﻨﺎﺼﺏ ﻭﺃﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ؛ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍ ﻤﺭﺘﻴﻥ ،ﻓﻴﺩلﱠ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻪ(().(١
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭل

ﻭﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺤﺫﻑ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻫﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻨﻪ ﻜﻼﻡ
ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ)) :ﻭﺃﻜﹾﺜﺭ ﻤﻥ ﹶﺫﻟِﻙ ﻜﹸﻠﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟ ﹶﻘﻭل ،ﹶﻨﺤﻭg[ :
ل َﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ:
 Z o n m l k j i hﺍﻟﺭﻋﺩ ،٢٤ - ٢٣ :ﺤﺘﱠﻰ ﻗﹶﺎ َ
ﺤﺩﻴﺙ ﺍ ﹾﻟﺒﺤﺭ ﻗل ،ﻭﻟﹶﺎ ﺤﺭﺝ(().(٢
ﺤﺫﻑ ﺍﻟ ﹶﻘﻭل ﻤﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZA @ ? >[ :
ﻴﺱ ،٥٩ :ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﻻ ﻤﺤﺫﻭﻓﹰﺎ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻭﻴﻘﺎل
ﺍﻤﺘﺎﺯﻭﺍ؛ ﻷﻨﻙ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻁﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ

)ﺍﻤﺘﺎﺯﻭﺍ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ )ﻴﻘﺎل( ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺼﺏ ﻟـ )ﻗﻭﻻ(؛ ﻟِ َﺄﻨﱠ ﻪ ))ﻟﹶﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻠﻰ
ﺨﺒﺭ
ﺭْ ﺃﻱﹴ ،ﺃَﻭ ﻟﹶﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻁﹼﻠﺏ ،ﻭﻫﻭ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍ ﹾﻟﺈِ ﹾﻨﺸﹶﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
ﺍ ﹾﻟ ﻤﻘﹶﺎﺒل ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ(().(٣

ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ)) :ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻨﺔ(()) :ﻗﻭﻟﻪ) :ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺦ( ،ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻜﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻁﻔﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ،

ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ :ﻭﻴﻘﺎل :ﺍﻤﺘﺎﺯﻭﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ )ﻴﻘﺎل( ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ل ﺘﻜﻠﻔﹰﺎ؛ ﻷﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻌﻤﻭﻟﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ
ﻓﻲ )ﻗﻭﻻ( ،ﻭﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﺃﻗ ﱡ

ﻜﺜﻴﺭ ،ﺤﺘﻰ ﻗﻴل ﻓﻴﻪ :ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﺤﺭﺝ.(٤)((... ،

) (١ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ.١٣١ / ١٦ :
) (٢ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ.٨٢٧ :

) (٣ﻤﻭﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ.١٦٤ :
) (٤ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،٣٥ – ٣٤ / ٨ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.٣٩ / ٢٣ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 

 .١ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻼﻏﻲ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ.
ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻭﻤﺎ
ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺨﺎﻟﻑ ﻭﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﹰﻰ ،ﻓﺎﻟﺤﺫﻑ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ

ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻏﺎﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﻋﻰ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ))ﻓﻼ ﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻭﻻ ﺘﺤﺫﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ
ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﺒﻠ ﹸﻎ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎ

ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ

ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺌﺕ ﻟﻬﺎ(().(١

 .٢ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﺸﻲﺀ ﺇﻻ

ل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻐﻭ ﻤﻥ
ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩ ﱡ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.
 .٣ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

 .٤ﻋﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ )ﻴﻨﻘﺫﻭﻥ( ﻫﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ
ﻀﻌﻴﻑ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺘﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻠﻤﺎ
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺩلﱠ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻀﻌﻴﻑ؛ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ
ﺤﺫﻑ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ.Z° ¯[ :
 .٥ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ZA@ ? >[ :ﻴﺱ ،٥٩ :ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ،ﻭﺤﺫﻓﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻴﻁﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻬﻡ ،ﻓﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏﹴ
ﺒﻬﻡ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻁﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ؟.

) (١ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.١٨٨ :
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–
 .٦ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰU T S R Q PO N M[ :
ﻥ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺘﺢ
 ZVﻴﺱ ،٧٦ :ﺃ 
ﻫﻤﺯﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﻭﻟﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩ ﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل
ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻘﻴﺩ،

ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ،ﺃﻤﺎ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﻭل ﺒﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ
ل ﺸﻲﺀ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜ ﱢ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

 .٧ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL K J I H G F E D C B [ :
 Zﻴﺱ ،٤٥ :ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻤﻀﻤﻨﺔﹰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ
ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﻭﺍﺒﺎ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻥ ﻤﻥ ﻗﻴل ﻟﻬﻡ:
)ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ( ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ،ﻓﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜلﱢ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻭﺍﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ،ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ

ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒـ
)ﺃﻋﺭﻀﻭﺍ( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻤﺠﻤل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜلﱢ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ
ﻴﻜﻥ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﺇﻋﺭﺍﺽ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 

 .١ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ
)ﺕ٩١١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ -
١٤١٦ﻫـ١٩٩٦ -ﻡ.

 .٢ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ :ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ

ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٩١١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺴﺎﻟﻡ ﻤﻜﺭﻡ ،ﻁ ) ،(١ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٨٥ ،ﻡ.
 .٣ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ:

ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ

)ﺕ٣٣٨ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﺯﻫﻴﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺯﺍﻫﺩ ،ﻁ ) ،(٣ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ -
١٤٠٩ﻫـ١٩٨٨ -ﻡ.

 .٤ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺭﺘل :ﺒﻬﺠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
 .٥ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺃﺒﻭ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٣٩١ ،ﻫـ.

 .٦ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﻭﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ،ﻭﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﺒﻬﻴﻜل
ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻑ ﻭﺘﻠﻴﺩ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺤﺒﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ،ﻁ  ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،
ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٩٦ ،ﻡ.

 .٧ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ :ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ،ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ،ﺃﺒﻭ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﺤﻅ )ﺕ٢٥٥ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٤٢٣ﻫـ.

 .٨ﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻷﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺯﻨﺠﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻋﻴﺴﻰ
ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ) ،ﺩ ،ﺕ(.
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 .٩ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ )ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( :ﺃﺒﻲ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ )ﺕ٩٥١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -
ﺒﻴﺭﻭﺕ.

 .١٠ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ :ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ

)ﺕ٧٤٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٢ ،ﻫـ٢٠٠١ ،ﻡ.

 .١١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ

ﻤﺤﻤﺩ
)ﺕ٦٩١ﻫـ( ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻊ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ.
 .١٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )ﺕ١٩٧٣ﻡ( ،ﺍﻟﺩﺍﺭ

ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺘﻭﻨﺱ١٩٨٤ ،ﻡ.

 .١٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ )ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ( :ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﺒﻥ ﻋﺜﻴﻤﻴﻥ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ -
١٤٢١ﻫـ٢٠٠٠ -ﻡ.

 .١٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.

 .١٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ( :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ

ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) ،ﺩ ،ﺕ(.
 .١٦ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻔﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻱ )ﺕ ٦٠٦ﻫـ( ،ﻁ

) ،(٣ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٠ ،ﻫـ.

 .١٧ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ )ﺕ٣٧٠ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﻤﺭﻋﺏ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ
٢٠٠١ -ﻡ.
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 .١٨ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴـﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﻁ )، (١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ١٤٢٨ ،ﻫـ ٢٠٠٧ ،ﻡ.
 .١٩ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻋﻠﻕ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺘﺭﻜﻲ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ،
١٤١٩ﻫـ١٩٩٨ ،ﻡ.
 .٢٠ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻟﻠﺴﻌﺩ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ

)ﺕ  ١٢٣٠ﻫـ( ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.

 .٢١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ( :ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ )ﺕ١٠٦٩ﻫـ(
ﻀﺒﻁﻪ ،ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٧ ،ﻫـ١٩٩٧ ،ﻡ.

 .٢٢ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
)ﺕ  ١٢٠٦ﻫـ( ،ﻀﺒﻁﻪ ،ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٧ ،ﻫـ ١٩٩٧ ،ﻡ.

 .٢٣ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺯﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﺸﻴﺦ ﺯﺍﺩﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻘﻭﺠﻭﻱ )ﺕ٩٥١ﻫـ( ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺎﻷﻭﻓﺴﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،

ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ،ﺘﺭﻜﻴﺎ١٤١١ ،ﻫـ١٩٩١ ،ﻡ.

 .٢٤ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ :ﺩ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻌﻴﺩ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ١٩٩٩ ،ﻡ.

 .٢٥ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ )ﺕ٣٩٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ

ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ ،ﺕ(.
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 .٢٦ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ :ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻴﻭﺴﻑ )ﺕ٧٥٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺩﻤﺸﻕ
)ﺩ ،ﺕ(.

 .٢٧ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ :ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ

ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺠﻲ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٩٥ ،ﻡ.

 .٢٨ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻘﻲ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻻﺴﺘﺎﻨﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺨﻠﻭﺘﻲ،

ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ )ﺕ١١٢٧ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .٢٩ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ،
ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ )ﺕ١٢٧٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴﻨﺩ ،ﻁ )،(٢
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٤ -ﻫـ.

 .٣٠ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ )ﺕ٣٩٢ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ  .ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  -ﺩﻤﺸﻕ ١٤٠٥ -ﻫـ

١٩٨٥ﻡ.

 .٣١ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ :ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻊ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ.
 .٣٢ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ :ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ

ﻋﻴﺴﻰ

)ﺕ  ٩١٨ﻫـ( ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻊ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ.
 .٣٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ :ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺩﻱ ،ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻥ )ﺕ٦٨٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻓﺯﺍﻑ ،ﻭﻤﺤﻤﺩ
ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٤٢٦ﻫـ٢٠٠٥ ،ﻡ.
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 .٣٤ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ) :ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ( :ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺩﻱ،
ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ )ﺕ٦٨٦ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ –
)ﺩ ،ﺕ(.

 .٣٥ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻴﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ

ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺕ٦٧٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﺭﻴﺩﻱ ،ﻁ
) ،(١ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ.

 .٣٦ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ :ﺍﻟﺴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ،ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ
ﻋﻤﺭ )ﺕ٧٩٣ﻫـ( ،ﻁ ) ،(٤ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٢ ،ﻫـ١٩٩٢ ،ﻡ ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.

 .٣٧ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل :ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ٦٤٣ﻫـ( ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ –

ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ ،ﺕ(.
 .٣٨ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ :ﻟﻠﺠﻭﻫﺭﻱ :ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ )ﺕ٣٩٣ﻫـ(  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ١٩٥٦ ،ﻡ.

 .٣٩ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ :ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ
ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ) ﺕ٧٤٩ﻫـ ( ،ﻁ ) ،(١ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٣ ،ﻫـ.

 .٤٠ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ :ﺩ .ﻁﺎﻫﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ١٩٩٨ ،ﻡ.
 .٤١ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ :ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﻁ ) ،(٤ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٢ ،ﻫـ١٩٩٢ ،ﻡ ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.
 .٤٢ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ١٤٢٥ ،ﻫـ.٢٠٠٤ ،
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 .٤٣ﻋﻠل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ :ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻌﺔ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻬﻴﺘﻲ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ١٤٢٠ ،ﻫـ١٩٩٩ ،ﻡ.

 .٤٤ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ :ﺩ .ﻓﺎﺌﺯﺓ ﺴﺎﻟﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺤﻴﻰ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ،

١٩٩٢ﻡ.

 .٤٥ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ )ﺕ١٢٥٥ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .٤٦ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﺩ .ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ

ﻋﺎﻤﺭ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٧٥ ،ﻡ.

 .٤٧ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل :ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ )ﺕ٥٣٨ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ.

 .٤٨ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﺃﺒﻭ ﺤﻔﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺩل ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ
ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﺕ٨٨٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٩ ،ﻫـ١٩٩٨ ،ﻡ.

 .٤٩ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺕ  ٧١١ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ – ﻁ ) – (١ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ –
 ١٤١٣ﻫـ.١٩٩٣ ،

 .٥٠ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٩٩٥ﻡ.
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?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? and ?????? ?????:

 &

 .٥١ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻲ )ﺕ٣٩٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﻲ ﻨﺎﺼﻑ ،ﻭﺩ.
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻭﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺸﻠﺒﻲ ،ﻁ ) ،(٢ﺩﺍﺭ ﺴﺯﻜﻴﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ١٤٠٦ ،،ﻫـ١٩٨٦ ،ﻡ.

 .٥٢ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ
ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ٥٤٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻁ )،(١

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٤١٣ -ﻫـ١٩٩٣ -ﻡ.

 .٥٣ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﻁ ) ،(٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ١٤٢٣ ،ﻫـ ٢٠٠٣ ،ﻡ.
 .٥٤ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ :ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻴﺴﻤﻰ )ﺇﻋﺠﺎﺯ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ
)ﺕ٩١١ﻫـ( ،ﻁ ) ،(١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ١٤٠٨ ،ﻫـ -
١٩٨٨ﻡ.

 .٥٥ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ

ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ )ﺕ٧٦١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ.
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ  /ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩ ﺍﷲ ،ﻁ ) ،(٦ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺩﻤﺸﻕ١٩٨٥ ،ﻡ.

 .٥٦ﺍﻟﻤﻔﺼل :ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ )ﺕ٥٣٨ﻫـ( ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻻﺒﻥ

ﻴﻌﻴﺵ.
 .٥٧ﺍﻟﻤﻘﺭﺏ :ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ ﺍﻷﺸﺒﻴﻠﻲ
)ﺕ٦٦٩ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ ،ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٧١ ،ﻡ.

 .٥٨ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ :ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ،ﻁ
) ،(٤ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٢ ،ﻫـ١٩٩٢ ،ﻡ،
ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ.
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–

 .٥٩ﻤﻭﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ :ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻭﻱ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ،ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺩ
)ﺕ٩٠٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺠﺎﻫﺩ ،ﻁ ) ،(١ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٤١٥ﻫـ١٩٩٦ ،ﻡ.

 .٦٠ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ :ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ )ﺕ٨٨٥ﻫـ( ،ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻏﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ،ﻁ ) ،(٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٧ ،ﻫـ٢٠٠٦ ،ﻡ.

 .٦١ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ )ﺕ٣٨٦ﻫـ( ﻀﻤﻥ
ﺜﻼﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ ،ﻭ .ﺩ .ﺴﻌﺩ ﺯﻏﻠﻭل،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٦٨ ،ﻡ.
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Abstract
This research discusses ellipsis in Arabic language.
Ellipsis is considered as a tool for understanding Holly Quran
and the speeches of Prophet Muhammad (peace be upon him).
Actually, it needs an ample expert to know the Ellipsis as well
as it could not be done without the evidence in order to
understand the addressee; otherwise it will be part from the
prescience.
Sorat Yassin has been chosen to study the ellipsis in
Arabic language. This research is also considered as an applied
and rhetorical study in ellipsis and its kinds within Sorat
Yassin and based on the ellipsis in interpretation books.
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